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Prefacio
Lo que voy a decir en este pequeiio libro, no es nada
nuevo. La iglesia primitiva, lo ensefi.6 en los dias apost61icos y desde entonces hasta el presente, ha habido
aquellos que con sus palabras y con sus vidas lo proclamaron.
Muchas veces fue perdido de vista y parecia que la
iglesia caeria casi en tinieblas desesperantes y en la
muerte. Pero "el secrete" siempre fue preservado por
la sucesi6n apost61ica de aquellos que anduvieron con
Dios.
En nuestros dias, la preciosa verdad vuelve a levantarse, y este pequefio libro, es un esfuerzo para repetirlo
en forma sencilla, para que este al alcance de todas las
mentes. Muy a menudo el lenguaje de la religion, como
el frecuente repiqueteo de una campana, parece que
perdiera el poder de atraer la atenci6n; pero puede ser
que una campana de tono inferior, interrumpa la negligente distracci6n de algunas almas.
Por esta raz6n no he tratado de escribir un libro teo16gico. No hubiera podido, aun queriendolo. Simplemente me he propuesto decir la bendita historia, tan antigua pero aun nueva, en el lenguaje familiar.
No quiero cambiar tampoco las miras teol6gicas de
ninguna persona. Las verdades que voy a exponer, no
son teol6gicas sino practicas. Yo creo que son verdades fundamentales de la vida y experiencia, las qua sostienen y son la base de todas las teologias: y que son
en realidad su designio.
Estas se ajustaran a los credos, y haran posible a
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quienes los profesan, poder v1v1r de acuerdo con sus
creencias, hallando en ellas realidades experimentales
de un Salvador presente y una salvacion similar.
La mayor parte de nosotros, reconocemos que detras de todas las religiones, hay una religion absoluta
que sostiene cada una de las verdades fundamentales;
y mi libro, discurrira sobre esta religion absoluta.
No pretendo que este hecho con perfeccion, pero solamente confio que sus faltas puedan ser neutralizadas
por la verdad que anhelo penetre en los corazones.
Este libro lo envio con compasiva simpatia y amoroso anhelo, a todas las almas que luchan y sufren, de
cualquier credo o denominacion qua sea, y su mensaje
va directamente de mi corazon, a los suyos. He puesto
en el lo mejor que tengo porque no puedo hacer mas.
Esta nueva y revisada edicion, es enviada a cumplir
su cometido, con oracion, para que el Senor continue
usandola come una voz, para ense:fi.ar a quienes lo necesitan, el verdadero secrete de "una vida feliz."

-H.
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W. S.

Notade la Traductora
Al emprender la obra de traducir este libro, lo hice
por el beneficio espiritual que su lectura ha aportado a
mi alma.
Su solo titulo, implica un tesoro espiritual muy grande, del cual pude posesionarme al leer sus paginas.
Como bien dice la autora, hay muches cristianos que
no llevan una vida feliz; ·y no dudo que entre los hijos
de Dios santificados, aun haya muchos que ignoren, no
lo que es tener la victoria sobre el pecado, sino sobre las
circunstancias y eventos contraries de la vida diaria.
En este respecto, la lectura de sus paginas abri6 para
mi, aunque ya hace algunos a:iios que conozco al Senor como mi Salvador y Santificador, la vision a una
nueva esfera de vida espiritual, no donde las luchas y
dificultades cesen, sino donde se puede andar victoriosamente sobre ellas. Con el andar de los d:ias, voy conociendo mas y mas de esta preciosa realidad.
Con el deseo de que muchos de mis hermanos de habla
castellana, se gocen espiritualmente en sus paginas y
que les sirva de alimento espiritual, he traducido el libro,
rogando que, .las imperfecciones que en la traducci6n
haya, sean pasadas por alto, para recibir el mensaje que
Dios ha dado a la autora Hannah W. Smith.

-Lucia C. Garcia

5

Contenido
Capitulo

Pac;rlna

I. lEs Escritural? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
II. Las Dos Fases del Asunto-La Divina y la
19
Humana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Explicaciones Concernientes a la Vida de Fe
30
IV. C6mo Apropiarla y Realizarla . . . . . . . . . . .
38
V. Dificultades Concernientes a la Consagraci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
56
VI. Dificultades Concernientes a la Fe . . . . . . . .
VII. Dificultades Concernientes a la Voluntad . .
65
VIII. Dificultades en Cuanto a la Direcci6n Divina
76
IX. Dificultades Concernientes a las Dudas . . . .
89
X. Las Tentaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
XI. Fracasos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
XII. lEsta: Dios en los Acontecimientos de la
Vida? ...........................
; . . . . . . 123
XIII. Servidumbre o Libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
XIV. El Crecimiento en la Gracia . . . . . . . . . . . . . . 146
XV. El Servicio Cristiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
XVI. Sus Resultados Pra:cticos en la Vida Diaria
yen el Trato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
XVII. El Gozo de la Obediencia . . . . . . . . . . . . . . . . 179
XVIII. Union Divina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
XIX. Las Carrozas de Dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
XX. La Vida de Descanso Como Sohre Alas . . . . 205

iEsEscritural?
Ninguna persona que razone, puede dudar el hecho
de que, la vida cristiana, como generalmente se vive,
no es completamente feliz. Un observador perspicaz,
me dijo en cierta ocasion: "Parece que ustedes los cristianos profesan una religion que les hace infelices.
Son semejantes a la persona que sufre dolor de cabeza. No quiere perderla, aunque le causa sufrimiento el
conservarla. No podeis esperar, que aquellos que no
creen, busquen con ahinco algo que no les haria felices." Fue entonces cuando por la primera vez en mi
vida vi como en un destello, que la religion de Cristo
debe ser para los que la profesan, no algo que les hace
desdichados, sino realmente felices. Desde ese instante,
comence a pedir al Senor que me mostrara el secreto
de una vida cristiana feliz.
Este secreto tal cual yo lo he aprendido, tratare de
explicar en las siguientes p6:ginas.
Estoy convencida, que todos los hijos de Dios, en
los mementos de iluminacion divina, sienten instintivamente que tienen derecho inalienable a una vida de
descanso interno y de victoria exterior'.
l,No podeis algunos de vosotros recordar el grito de
victoria de vuestras almas, cuando hallasteis al Salvador y visteis un rayo de su potencia salvadora? Entonces, cu6:n seguros estabais del triunfo. Cu6:n fa:cil os pa-
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recia el ser mas que vencedores por medio de Aquel que
nos am6. Bajo la direcci6n de un Capitan que jam6:s
perdi6 una batalla, lpodiais pensar e\l derrotas? Y, sin
embargo, para muchos de vosotros, que distinta ha sido la experiencia real. Vuestras victorias han sido pocas
y transitorias, vuestras derrotas muchas y desastrosas.
No habeis vivido como sentis debe hacerlo un hijo de
Dios. Quiza habeis poseido un claro entendimiento de
las verdades doctrinales, pero no habeis llegado a poseer Su vida y poder. Personalmente hablando, te habras regocijado muchas veces en el conocimiento de
las preciosas realidades
reveladas
en las Sagradas
Escrituras, mas estas realidades no han sido tuyas y
tienes conciencia de que no estan en tu propia alma.
Crees en Cristo, hablas de El y le sirves, mas no le conoces como a la vida verdadera de tu alma, morando
en ella y revelandose continuamente en toda su belleza.
Has hallado a Cristo como "Salvador de la PENA
DEL PECADO," pero no le has recibido como el "LIBERTADOR de su PODER." Al estudiar con atenci6n las
Sagradas Paginas-, has hallado preciosas verdades y
has confiado en que alimentarian y alentarian tu vida
espiritual y, sin embargo, a pesar de todo, tu alma esta
hambrienta y desfallecida y clama secretamente una
y otra vez, por el pan y el agua de vida prometidos en
las Santas Escrituras a todos los creyentes. En lo intimo de tu coraz6n, sabes que tu experiencia no es escritural, que, como dijera un antiguo escritor "V uestra religion, no es mas que mera palabreria, en comparaci6n con el gozo que poseian y en el cual vivian los primeros cristianos." Y tu coraz6n se desmaya, de ver que
dia tras dia y afi.o tras afi.o, las tempranas visiones de
triunfo, al parecer, se han ido ofuscando mas y mas
y has establecido que lo mejor que se puede esperar
de la religion, es una vida de fracases y victorias alternados, una hora en el pecado, y la otra arrepintiendote,
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comenzando de nuevo, s6lo para
luego arrepentirte.

volver a fracasar

y

lPero es esto todo? lTuvo el Senor Jesus solo esto
en su mente, cuando entreg6 su vida preciosa para libramos de la cruel esclavitud del pecado? lSe propuso
El damos una libertad solamente parcial? lFue su intento dejarnos luchando bajo una conciencia abrumada
de derrotas y desalientos? lTemi6 El acaso que una victoria continua deshonrara Su nombre? Cuando fueron
pregonadas todas aquellas declaraciones tocante a su
advenimiento, y la obra que venia a efectuar, lsignific6 que su resultado seria la experiencia que hasta
ahora habeis tenido? lHabria alguna reserva oculta
en cada promesa, que la privaria intencionalmente de
su pleno cumplimiento? "Librados de nuestros enemigos" (Lucas 1:74), lsignifica que todavia han de dom}namos? "El cual hace que siempre triunfemos," (2 Corintios 2: 14), lquerra decir que la victoria ha de ser ocasional? "Nos ha hecho mas que vencedores por medio
de Aquel que nos am6" (Romanos 8:37). lSignifica continuas derrotas y fracasos? El ser "salvados hasta lo ultimo," (Hebreos 7:25) lsignificara la deficiente salvaci6n
que vemos manifestada entre nosotros? lPodemos imaginar que nuestro Salvador, que fue herido por nuestras
rebeliones y molido por nuestros pecados, pueda ver el
trabajo de su alma y ser saciado, con las vidas cristianas de nuestras iglesias? La Biblia nos dice que "para
esto apareci6 el Hijo de Dios, para deshacer las obras
del diablo" (1 Juan 3:8), y lPOdemos imaginar por unos
instantes que este es mayor que Su poder y que El
mismo se siente incapaz de cumplir aquello para lo
cual vino?
Asentad entonces como principio, que Jesus vino para salvaros ahora, del poder y dominio del pecado, y
haceros mas que vencedores por medio de su poder.
Si dudais esto, escudriiiad vuestras Biblias y juntad
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cada declaraci6n o anuncio concerniente al prop6sito
de su advenimiento y sacrificio en la cruz. Quedareis
at6nitos al considerar cua:n numerosas son. Por doquier
y siempre, encontramos que su Palabra nos habla de libertad de nuestros pecados, de nuestro cautiverio y
de nuestra contaminaci6n, y no existe en ella ningun
indicio de que nuestra libertad sea limitada o parcial,
como algunos cristianos tratan de conformarse.
Permitidme exponeros la ensefi.anza escritural sabre
el asunto. Cuando el angel del Senor apareci6 en suefi.os a Jose y le anunci6 el advenimiento del Salvador,
le dijo: "Llamara:s su nombre Jesus, porque El salvara:
a su pueblo de sus pecados" (Mateo 1:21).
Cuando Zacarias fue "lleno del Espiritu Santo," en el
tiempo del nacimiento de su hijo y profetiz6, declar6
que Dios habia visitado a su pueblo, para cumplir la
promesa que El les habia hecho, la cual era: "Que sin
temor, librados de nuestros enemigos, le serviriamos en
santidad y en justicia delante de El, todos los d:ias nuestros" (Lucas 1:74-75).
Cuando Pedro predicaba en el portal del temple a
los judios at6nitos, les dijo: "A vosotros primeramente
Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envi6 para que
os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su
maldad" (Hechos 3:26).
Cuando Pablo escribi6 a la iglesia de Efeso, la maravillosa verdad que Cristo le habia amado tanto, que
se di6 a si mismo por ella para "santificarla, limpia:ndola en el lavacro del agua por la Palabra, para presenta:rsela gloriosa para si, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha" (Efesios 5:26-27), ensefi.6 con esto el prop6sito para el cual lo habia efectuado.
Cuando el mismo ap6stol trataba de instruir a Tito,
su hijo en la comun fe, en lo concerniente a la gracia de
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Dias, declar6 que el objeto de esta era enseiiarnos a que
"renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo, templada, y justa y piamente" y
agreg6 que Cristo "se di6 a si mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad, y limpiar para si, un pueblo propio, celoso de buenas obras" (Tito 2: 12-14).
Pedro urgia a los cristianos a quienes estaba escribiendo a llevar una vida santa y conforme a Cristo diciendoles: "para esto sois llamados, pues que tambien
Cristo padeci6 por nosotros, dejandonos ejemplo, para
que vosotros sigais sus pisadas: El cual no hizo pecado;
ni fue hallado engaiio en su boca . . . . el cual mismo
llev6 nuestros pecados en su cuerpo sabre el madero,
para que nosotros siendo muertos a las pecados, vivamos a la justicia, par la herida del cual habeis sido sanados" (1 Pedro 2:21, 22, 24).
Pablo, al mostrar a los Efesios el contraste que hay
entre el buen camino de un cristiano, con el de un incredulo, deja asentado que esta es la verdad en Jesus "a
que dejeis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo
hombre que esta viciado conforme a los deseos del
error; y a renovaros en el espiritu de vuestra mente, y
vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios,
en justicia y en santidad de verdad" (Efesios 4:22-24).
Y cuando en el capitulo seis de los Romanos, respondi6 para siempre al problema de que si un Hija de Dias
puede continuar en el pecado, mostr6 cuan ajena es tal
cosa al espiritu de plena salvaci6n en Jesus, trayendo al
caso el hecho de que nuestra muerte y resurrecci6n con
Cristo, es un argumento irrefutable a favor de nuestra libertad del pecado, "porque los que somos muertos al
pecado, lCOmO viviremos aun en el? lo no sabeis que
todos los que somos bautizados en Cristo Jesus somos
bautizados en su muerte? Perque somos sepultados juntamente con El a muerte por el bautismo; para que coma
Cristo resucit6 de los muertos por la gloria del Padre,
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asi tambien nosotros an demos en novedad de vida."
Y dice tambien: "sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con El, para que el cuerpo
del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos
mas al pecado" (Romanos 6:2-4, 6).
Es un hecho que a veces se tiene como de poca importancia, que las declaraciones acerca del objeto de la
muerte de Cristo, en cuanto a una salvaci6n presente
del pecado, son mas abundantes que las que se refieren
a una salvaci6n futura a verificarse en el cielo: mostrando asi con toda claridad la importancia que Dios
da a ambas cosas.
Am ados cristianos l quereis recibir el testimonio de
la Palabra de Dios en este asunto? Las mismas preguntas cruciales, que turbaron a la iglesia en los dias de
Pablo, estan turbandola en la actualidad. Primero: lPerseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Segundo: lLuego deshacemos la ley por la fe? Nuestra
respuesta sera la enfatica de Pablo: "En ninguna manera" y su triunfante aserci6n, "en lugar de abrogarla,
establecemos la ley," "porque lo que era imposible a la
ley, por cuanto era debil por la carne, Dios enviando a
su Hijo en semejanza de came de pecado, ya causa del
pecado, conden6 al pecado en la came; para que la
justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no
andarnos conforme a la carne, mas conforme al espiritu" (Romanos 8:3-4).
lPodemos suponer por unos instantes que el santo
Dios que condena el pecado en el pecador, lo tolerara
en un cristiano, habiendo preparado un plan de salvaci6n en tal manera, que los que son salvos de la pena
del pecado sean imposibilitados en su poder?
Como bien dice el doctor Chalmers: "El pecado es
aquel escandalo que debe ser desarraigado de la gran
familia espiritual, sobre la cual la divinidad se rego.
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cija. Administraci6n extrafi.a de veras, que el pecado
sea tan aborrecido por Dios, de manera que ha puesto
al que comete bajo la sentencia de muerte y, cuando
ha sido readmitido a la vida, sea permitido todav:ia este pecado y que lo que antes haya sido el objeto de la
venganza destructora, ahora lo sea de protecci6n y disimulo.
"Ahora que la sentencia ha sido quitada, ;,pens6:is
que el Dios inmutable, que ha mostrado horror por el
pecado, pueda cambiar, de modo que el hombre redimido pueda cometerlo bajo su indulgencia, perseverando
en el porque se halla bajo un nuevo pacto? ;,Acaso
el Dios que am6 la justicia y aborreci6 la iniquidad, seis
mil afi.os atr6:s, no posee el mismo amor por lo justo
y el mismo aborrecimiento por el pecado? Ahora respiro el aire de bondad celestial, y puedo andar en paz
y gracia delante de Dios. l,Atendere otra vez la incompatible alianza de dos principios tan adversos como el
ser aprobado por Dios y el persistir en el pecado?
"l Como nosotros salvados de tan horrenda cat6:strofe,
continuaremos en lo que nos envolvi6 en ella? La cruz
de Cristo, con el mismo golpe decisivo y poderoso que
quit6 de nosotros el anatema del pecado, desarraigar6:
seguramente su poder y nuestra inclinaci6n hacia el."
Y no solamente el doctor Chalmers, sino muchos hombres santos de nuestra generaci6n tanto como de las
anteriores, se han unido en la declaraci6n de que, la redenci6n efectuada a nuestro favor por nuestro Senor Jesucristo en la cruz del Calvario, es una redenci6n del
poder del pecado, tanto como de su castigo, y que
"El es poderoso para salvar hasta lo sumo a los que por
el se allegan a Dios" (Hebreos 7:25).
Un celebre te6logo cu6:quero del siglo decimo septimo, dijo: "Nada hay que sea tan opuesto a Dios como
el pecado y no es su plan que el mal domine su obra
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maestra: el hombre. Cuando consiaeramos el poder infinite de Dies, para destruir aquello que le es contrario,
l,quien puede creer que el diablo siempre podra hacer
frente y prevalecer? Cree que es absurdo e inconsistente con la verdadera fe, el ser cristiano y todavia
creer que Cristo, el eterno Hijo de Dies a quien le es
dado todo poder en los cielos y en la tierra, tolerara el
pecado y que el diablo tendra poder sobre ellos.
"Me direis que ningun hombre puede libertarse por SU
esfuerzo propio y que ninguno puede vivir sin pecado.
A esto, nosotros decimos: "es cierto." Pero si los hombres nos dicen que cuando el poder de Dios viene a
nuestra ayuda para redimirnos del pecado, que El no
puede efectuarlo, no podemos aceptar tal doctrina. Cree
que vosotros tampoco lo hareis.
"l,Podria tener yo vuestra aprobaci6n si os dijera
que Dios ejerce su poder para salvarnos, pero que no
puede hacerlo, porque el diablo se lo impide? l,Acaso
porque al diablo no le agrada, es imposible para Dies
el efectuarlo? l Crees tu, que porque el diablo hay a
ejercido todo su poder en una persona, es imposible
que sea libertada del pecado y nuestro poderoso Dies
derribe las fuerzas infernales y expulse al enem.igo?
Esta es una doctrina lamentable, sin embargo, hay
quie:ries la prediquen. Declaran con todas sus energias,
que aunque Dies interponga su poder, la liberaci6n es
imposible, porque el enemigo se ha arraigado en la naturaleza humana. l,No es el hombre la criatura de Dies,
y no puede el que la hizo rehacerla y limpiarla del pecado? Me decis que el pecado esta profundamente arraigado en el hombre;·· yo lo afirmo tambien, mas no tan
profundo que Cristo Jesus no haya penetrado a la naturaleza humana y pueda hacerlo, pues El tiene poder
para destruir al diablo y sus obras y redimir y restaurar al hombre a la justicia ,y la santidad. 0 de otra manera es false lo que dice, 'que e~ poderoso para salvar
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hasta lo sumo a los que por el se allegan a Dios.' Debemos arrojar la Biblia a un lado, si decimos que Dios
no puede salvar al hombre del pecado (1 Juan 3:8).
"Sabemos que cuando nuestros amigos caen prisioneros, pagamos por su rescate, como ha sucedido en
varios lugares, pero no abonaremos nada, si ellos siguien retenidos en cautividad. lNo nos sentiriamos
defraudados, si despues de haber pagado el rescate
tuviera nuestro amigo que llevar las cadenas de la
esclavitud, aunque le llamaran "cautivo redimido?" ly
durante cuanto tiempo? Mientras viva. Esto es humanamente hablando, pero ahora me referire a las almas.
Cristo debe obrar mi redenci6n y rescatarme de la esclavitud. lSoy esclavo de algun pecado? SL en verdad
lo soy porque el que hace pecado, es siervo de pecado"
(Juan 8:34). Si habeis pecado, sois esclavos, cautivos
que necesitais ser redimidos de la cautividad. l Quien
pagara el precio de mi rescate? Yo soy pobre. Nada poseo, no puedo efectuar mi redenci6n. l Quien se hara
cargo de ella? Hay UNO que ha pagado el precio. Perfectamente, son buenas nuevas. Abrigo la esperanza
de salir de mi cautiverio. l Como se llama este amigo
oportuno? Le Haman Redentor. Aguardo entonces los
beneficios de mi rescate y sere libre. Algunos dicen
que hay que pecar mientras se vive. jQue! l,Entonces
nunca hemes de ser librados? l,Siempre he de poseer
este coraz6n pecaminoso y voluntad torcida? l,Debo
ser creyente y todavia no tener fe para recibir la santificaci6n y llevar una vida de pureza? l,NO hay forma
alguna para tener dominio y victoria sobre el pecado?
l,Prevalecera este sobre mi, durante mi existencia terrenal? l,Que clase de Redentor es este, y cuales son
los beneficios que esta clase de redenci6n me reporta
en esta vida?"
Podemos citar trozos similares, de Marshall, y Romaine
y muchos otros, para mostrar, que esta doctrina no es
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nueva en la iglesia, no importa cuando se haya perdido
de vista entre las creyentes de la generaci6n presente.
Es la antigua historia, que ha llenado con cantos de
triunfo, las vidas diarias de muchos santos de Dios, durante todas las edades y que ahora resuena nuevamente
para las almas cansadas y cargadas.
No la rechaceis, hasta que con verdadera oraci6n,
hayais escudrifiado las sagradas paginas del Libra de
Dios, para ver si estas cosas, son escriturales o no. Pedid al Senor, que par su Espiritu abra las ojos de vuestro entendimiento para que podais conocer cual es
aquella "supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos por la operaci6n de la potencia de su fortaleza, lo cual obr6 en Cristo, resucitandole
de los muertos y colocandole a su diestra en los cielos"
(Efesios l: 19-20). Y cuando hayais comenzado a vislumbrar este poder, aprended a no mirar vuestra debilidad,
mas paned vuestro caso en sus manos y confiad en
que El OS libertara.
"Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y
vieres caballos, y carros, un pueblo mas grande que tu,
no tengas temor de ellos, que Jehova tu Dios es contigo,
el cual te sac6 de tierra de Egipto. Y sera que cuando
os acercareis para combatir, llegarase el sacerdote, y
hablara al pueblo, y les dira; Oye, Israel, vosotros OS
juntais hoy en batalla contra vuestros enemigos: no se
ablande vuestro coraz6n, no temais, no os azoreis, ni
tampoco os desalenteis delante de ellos; que Jehova
vuestro Dios anda con vosotros, para pelear par vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros" (Deuteronomio 20: 1-4).
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LasDosFasesdelAsunto-la
Divina
y la Humana
En referenda a una vida de andar por la fe, surgen
muchos conceptos err6neos por la sencilla raz6n de que
las dos partes del asunto no son entendidas con claridad.
Hay personas que piensan en una sola fase de este asunto, y fijandose exclusivamente en la que entienden mejor, sin aun pensar en la otra, no es de extraiiar, que
como consecuencias legitimas, obtengan opiniones muy
equivocas.
·
Ahora bien, hay dos partes decididamente distintas
en esta vida de fe, y no podra ser esta bien comprendida,
hasta que se tengan ambas a la vista. Entendereis que
me refiero a la divina y a la humana o, en otras palabras, la parte de Dios y la del hombre en la obra de la
santificaci6n. Ambas son diferentes y presentan su contraste y, aunque para un observador poco perspicaz parezcan contradictorias, no lo son en realidad.
En cierta ocasi6n esto me fue ilustrado en una manera muy clara. Celebraban en el mismo lugar y a
horas altemadas, reuniones especiales dirigidas por dos
predicadores de la santificaci6n. Uno de ellos, trataba
la parte de Dios, en esta segunda obra de gracia, y
el otro, exclusivamente, la humana. Estg:ban ambos en
perfecta armonia y entendian muy bien sus partes, es
decir que estaban tratando el mismo asunto, en sus
dos fases, culminando en la misma verdad. Y esto
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tambien fue entendido por la gran mayoria de la concurrencia. Sin embargo, con algunos de sus oyentes
no fue asi, y una senora se me dirigi6, diciendome con
gran perplejidad: "Yo no puedo entender esto; he aqui
dos predicadores, tratando justamente de ilustrar la
misma verdad y todavia me parece que se contradicen."
Y en seguida qua ella expres6 su sentimiento, experimente una gran confusion, que muy a menudo causa
grandes dificultades en las mentes sinceras de muchos
que investigan esta ensenanza.
Suponed que dos amigos van a ver un edilicio celebre y al volver al hogar, comienzan a describirlo. Uno
ha visto solamente la porci6n norte y el otro la del sur. El
primero comienza la d.escripci6n y dice: "El edificio
esta construido en esta forma y tiene tales y tales ornamentos." "No es asi, esta usted equivocado," le interrumpe el otro. "La casa est6: construida en forma distinta, y los adornos no son como usted los menciona."
Los mencionados descriptores comienzan a disputar, hasta que am.hos Hegan a darse cuenta de que han visto diferentes partes del mismo edificio, y que por lo tanto
tienen raz6n el uno y el otro.
Tanto como me sea posible, quiero dejar asentado
con claridad, que en este asunto hay dos partes; y,
ademas, mostrar c6mo al fijarnos solamente en una,
podemos crearnos una idea falsa del conjunto de la
verdad.
En pocas palabras quiero expresarlo: "La parte del
hombre es confiar, y la de Dios, obrar." Casi de un
vistazo puede verse el contraste de la una y la otra, y
que no son contradictorias. Por esto quiero decir que
hay cierta obra que necesita ser efectuada. Debemos
ser librados del pecado y ser hechos perfectas en toda obra buena, para hacer la voluntad de Dios. "Mirando .... como en un espejo la gloria del Senor." debe-
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mos ser actualmente "transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espiritu del
Senor" (2 Corintios 3: 18). Debemos ser transformados
por la "renovaci6n de vuestro entendimiento, para que
experimenteis cued sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta" (Romanos 12:2). Se ha de verificar en
nosotros una obra real y verdadera. Los pecados que nos
conquistan, han de ser vencidos, las costumbres viciosas
han de ser quitadas, las disposiciones y sentimientos malos tienen que ser desarraigados para dar lugar a los
santos. Ha de tomar lugar una transformaci6n positiva.
Por lo menos esto es lo que ensefia la Biblia. Ahora
bien, esto debe ser efectuado por alguien. 0 tenemos
que hacerlo nosotros, o alguno tendra que efectuarlo
en nuestro ser. Muchos de nosotros hemos tratado de
hacerlo, pero nos hemos desanimado por el fracaso;
entonces, hallamos en las sagradas paginas del Libro
de Dios y tambien lo aprendemos experimentalmente,
que es algo que nosotros no podemos hacer, sino que
es el prop6sito de nuestro Senor Jesucristo el efectuarlo y que lo hara con todos aquellos que se pongan en
sus manos sin reserva y confien completamente en El.
Bien, bajo tales circunstancias, l,Cual es la parte del
creyente y cu6:l la del Senor? El creyente, nada puede
hacer, sino confiar, mientras que Dios, en quien hemos depositado toda nuestra confianza, efectua la obra
que le hemos encomendado.
"Confiar y obrar," son expresiones de contraste y,
muchas veces, contradictorias; pero ison asi en este
caso? Manifiesto es que no, puesto que son los dos
interesados. Si se tratara de que un partido de una
transacci6n haya confiado su caso a otro y todavia le
siga atendiendo, y preocup6:ndose, diriamos que es
un imposible, un absurdo. Pero cuando en una transacci6n hay dos partes, las cuales confianse mutuamente para efectuar algo, y la persona indicada cum-
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ple con su cometido, estan en perfecta armonia. Entonces y en igual manera, cuando hablamos de una vida
celestial, y decimos que el hombre debe confiar, porque Dios va a obrar en aquello que se le ha encomendado, no presentamos ningun problema dificil de resolver.
El predicador que versa sobre la parte humana en
la obra de la santificaci6n no tiene mas que dos asuntos para tratar: el rendimiento y la fe. Pues en realidad esto es lo unico que el ser humano puede hacer.
Los que no entienden, critican a tales hombres, pensando que ignoran la fase mas importante del asunto: la
obra de Dios, y que abogan solamente por la fe como la
unica cosa necesaria y entonces dicen que esta ensefianza de fe, echa fuera todas las realidades, que se
ensena a las gentes que solamente deben tener confianza, y que con esta todo termina; y que tales personas
desde este momenta descansan en una especie de sill6n
religioso, vislumbrando una vida mejor sin llegar a
resultados positives para la actualidad. No hay duda
de que todos estos errores provienen del hecho, o que el
predicador no ha establecido bien las diferencias, o que
el oyente no ha prestado la debida atenci6n al mensaje que resumo en estas palabras: "Cuando nosotros
confiamos, el Senor obra, pues la mayor parte es efectuada por El y no por nosotros." Los resultados actuales, vienen tras nuestra fe, pues el Senor se encarga
de aquello que le hemos confiado para llevarlo a buen
termino. Nosotros no hacemos nada, es El quien lo hace,
y por eso tanto mejor y mas efectivo. La dificultad de
la predicaci6n de la santificaci6n por la fe, se desvanece tan pronto como quedan aclarados estos dos puntos de vista.
Por otra parte, el predicador que
de Dios, es censurado sobre una
diferente. El no puede hablar de la
la parte de Dios, pues la suya es
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s6Io trata de la obra
base completamente
fe, porque esa no es
obrar. Su misi6n es

hacer aquello que le hemos encomendado. Y luego El
nos disciplina y enseiia interiormente, y por su providencia en nuestras vidas. En su amor y sabiduria emplea todos los recurses que nos refinar6:n y purificar6:n.
El permitir6: que cada cosa, cada circunstancia de nuestras vidas contribuyan al gran prop6sito de hacernos
crecer en la gracia y transformarnos dia tras dia y hora
tras hara a la bendita imagen del Senor. El nos conduce por un proceso de transformaci6n de mayor o menor duraci6n, segun se requiera, haciendonos experimentar los resultados de la obra que est6: efectuando en
aquello que le hemes encomendado. Por ejemplo, nos
hemos atrevido a reconocernos muertos al pecado segun
lo expresa Romanos 6:11, y hemos dado tal paso por
la fe. Nuestro Dias transforma esto en una realidad, y
por medio de pequeiias contrariedades y cruces pone
a muerte la vieja naturaleza. El reconocernos muertos
al pecado tiene valor, solamente porque el Senor lo
realiza. Sin embargo, cuando el predicador se refiere
a este lado pr6:ctico del asunto, hablando del proceso
de Dios, para que aquello que hemos aceptado por
la fe llegue a sernos una preciosa realidad, piensan
que contradice la predicaci6n de la fe y que enseiia
una santificaci6n gradual por obras, presentando asi
a las almas algo que es imposible y sin esperanza.
Ahora bien, la santificaci6n abarca un paso de fe
y un proceso de obras. Por nuestra parte, es un paso
de rendimiento y confianza y por la de Dios un proceso
de desarrollo. Por un paso de fe estamos en Cristo, por
un proceso "crezcamos en todas cosas, en aquel que
es la cabeza" (Efesios 4: 15). Por un paso de fe nos ponemos en las manos del Divina Alfarero; por un proceso
gradual, nos hace vasos para su honor, listos para su
servicio y aparejados para toda buena obra (2 Timoteo 2:21).
Os dare una ilustraci6n al caso. Supongamos que una
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persona no entendida me consulta sobre la manera
de efectuar una hermosa vasija de barro. La primera
cosa que hare es indicarle la parte que el alfarero
tiene en la fabricaci6n; y todo cuanto puedo decirle en
cuanto a la parte del barre, es que est6: pasivamente en
las manes del alfarero, sometido a todas las operaciones del fabricante (Jeremias 18:2-6). No podemos decir
mas en cuanto a la parte del barre. i,Acaso puede mi
oyente argtiirme, al decirle que el barre no tiene otra
cosa que hacer? Si es inteligente ni sofi.ar6: en hacerlo,
pero dir6:: "Comprendo, que el barre no tiene otra
cosa que hacer, pero, i,que debe hacer el alfarero?"
"jAh!" le respondo, "ahora viene la parte realmente
importante. El alfarero toma el barre que se le ha designado y comienza a amoldarlo y formarlo segun su
deseo. El lo amasa y la labra, lo rompe y lo vuelve a
apretar, lo moja y luego lo vuelve a secar. Algunas veces lo trabaja durante horas, otras lo pone a un !ado
y no lo toca por un tiempo. Y entonces cuando por
todo este proceso le ha hecho perfectamente flexible
en sus manes, precede a fabricar el vaso que se ha
propuesto. Le da vueltas sobre la rueda, lo alisa, lo
pone al sol para secarlo, lo pone en el homo y, finalmente, lo saca de su taller, hecho un vaso para su honra y digno de su uso."
i,Dir6: ahora mi lector que me contradigo, pues hace
unos instantes dije que el barro nada tenia que hacer
en la fabricaci6n, sino descansar pasivamente en las
manos del alfarero, y que ahora le atribuyo una grande
obra de la cual es incapaz, es decir, que se transforma a
si mismo en un vaso, lo cual es imposible? i,Seguramente que no, pues sin duda habr6: notado que al principio yo estaba hablando de la parte del barre en el
trabajo, y que ahora me refiero a la del alfarero, y
aunque estos dos ofrecen necesariamente un contraste,
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no son en lo mas mfoimo contradictorias, pues no se esperu que el barro haga la obra del alfarero, sino que
solamente permanezca rendido a su obra.
A mi me parece que nada puede ser mas claro que
la perfecta armonia entre estas dos ensenanzas, que a
simple vista parecen contradictorias.
l Que podriamos decir de la parte del hombre en
esta grande obra, sino que debe permanecer en una
actitud de constante rendimiento y confianza? Pero
cuando nos referimos a Dios, lque no podemos decir
de las multiples y maravillosas maneras por las cuales lleva a cabo la obra que se le ha confiado? Aqui
es donde en realidad comienza el crecimiento. La masa
de barro jamas hubiera podido llegar a ser un vaso,
si hubiera permanecido aun por millares de anos en el
barrizal; pero cuando es puesto en las manos de un alfarero experto, se transforma rapidamente bajo su trabajo, en la obra que el propuso efectuar. De igual manera, el alma que se ha rendido a la obra del Divino
Alfarero, se transforma en un vaso para su honor, preparado para los fines del Maestro.
Si habeis dado el paso de fe poniendoos en SUS manos, debeis esperar que El comience su obra. Quiza el
modo en que El efectue aquello que le habeis encargado sea muy distinto del que imaginabais, pero El
sabe mejor lo que necesitais y debeis quedaros satisfechos.
Tuve la oportunidad de conocer a una senora qua
habia entrado en esta vida de fe, con una gran efusi6n
del Espiritu, una preciosa abundancia de gozo y luz.
Por consiguiente, ella supuso que esto no era mas que
el camino de preparaci6n para un gran servicio, y esperaba ser llamada inmediatamente, para ocuparse en
la obra del Senor. Pero en lugar de resultar lo que ella
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esperaba con tanta certidumbre, sucedi6le algo muy
distinto. Casi de inmediato, su esposo perdi6 el dinero
que poseia, y la senora, que hasta entonces no habia
tenido que ocuparse en los trabajos domesticos, tuvo
que hacerse cargo del trabajo de la casa, sin .tenar en
absoluto, el tiempo para dedicarlo a la obra del Evangelia. Acept6 ella con placer la disciplina que le fue impuesta poniendose de todo coraz6n y complacida, a barrer, sacudir, cocinar y coser, coma si estuviera predicando, orando, escribiendo o haciendo otra cosa para
el Senor. Y el resultado fue lo mas hermoso de todo,
pues su Dios pudo asi transformarla en "un vaso para
su uso y aparejado para toda buena obra."
Otra senora habia tornado este paso de fe bajo circunstancias similares, en cuanto a las maravillosas bendiciones que el Senor le prodig6 y tambien esperaba
tener alguna gran actuaci6n en la obra, pero en lugar
de ello fue encargada de entretener y cuidar todo el dia
a dos chiquillos invalidos y de un caracter terrible.
Pero esta senora no fue como la anterior y no acept6 la
disciplina, pues se enoj6, lament6 y finalmente se rebe16, perdiendo asi toda la bendici6n y volvi6 atras, enfriandose completamente, y quedando en una condici6n
espiritual muy lamentable.
Ella habia aprendido a comenzar en este sendero de
fe, pero no logr6 comprender el proceso divino que con
ella obraba en tal forma y para su bien, para efectuar
aquello que ella misma le habfa encomendado. Salt6
de las benditas manos del Alfarero y el vaso qued6
inutil.
Crea firmemente, que al igual del mencionado, muchos vasos han quedado inutiles por falta de conocimiento en estas cosas. La madurez de la experiencia
cristiana no puede ser conseguida en un momento, pero
es el resultado de la obra del Espiritu Santo, por su
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pod er transformador, obrando e impulsando el crecimiento hacia la medida de Cristo. Y no podemos ni debemos esperar con seguridad esta madurez, por ningun
otro medio, que el rendirnos total y voluntariamente en
sus poderosas manos. Debemos saber que la santificaci6n a la cual las Sagradas Escrituras nos amonestan,
no es la madurez del crecimiento, sino pureza de coraz6n y nuestro coraz6n es tan puro en el principio cuando el Senor nos santifica, como en los ultimas periodos
de la vida cristiana a que lleguemos.
La masa de barro, desde el instante que queda depositada en las manos transformadoras del alfarero, es
en cada hora y en cada momenta, lo que su duefio quiere que sea, pero est6: muy lejos de ser el vaso cuyo
modelo se ha propuesto para el futuro.
Un hebe puede ser un nifio perfecto, y por lo tanto,
agradar6: completamente
a su madre. Sin embargo,
est6: muy lejos de ser el ideal materno para la edad viril.
Un manzano da un fruto perfecta durante el verano,
pues no puede darlo mejor en esa estaci6n, sin embargo,
no es comparable con la manzana que puede producir
en el otofio.
Las obras de Dios son perfectas en cada paso de su
desarrollo. Las de los hombres no lo son, hasta que estan completas en todos sus aspectos.
Entonces todo lo que ensefiamos de esta vida de santificaci6n, es que por un acto de fe, debemos ponernos
en las manos del Sefior, para que El obre en nosotros
"el querer como el hacer de su buena voluntad," y mediante la fe ejercitada, permanecer en El constantemente.
Y mientras lo practicamos, segun la Palabra de Dios,
estamos agrad6:ndole, aunque se requieran largos afios
para transformarnos en el vaso de su honor.
Nuestra parte es confiar; la suya es llevar a feliz ter-
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mino los resultados. Y cuando cumplimos con nuestro
deber El no fracasa en hacer su obra, pues no hay ninguno que por confiar en el Senor haya sido avergonzado. No temas, pues, de confiar en El y de ensenar a
otros que lo hagan, pues el Senor no faltar6: y llegar6: a
buen termino. El confiar es el principio y el fundamento perpetuo, pues cuando lo hacemos, nuestro Dios
obra y esta es la cosa de mayor importancia. Esto
aclara la aparente paradoja que deja a tantos en perplejidad. Tales personas nos replican: "A veces nos
decfs que no hagamos nada mas que confiar, y otras,
nos pedis imposibles." l,C6mo es posible reconciliar
declaraciones tan contradictorias? Pues en la misma forma que dir:iamos que un serrucho ha partido una tabla, y en seguida dijeramos que lo ha hecho el carpintero. El serru,.::ho es la herramienta usada, pero el
poder que lo ha hecho obrar, es del carpintero. Cuando
nos consagramos totalmente a Dios y nuestros miembros son instrumentos de justicia, hallamos que El obra
en nosotros el querer y el hacer de su buena voluntad,
y podemos deck con Pablo: "He trabajado . . . . pero
no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo."
En el orden divino la honra de Dios depende de nuestra cooperaci6n. La Palabra nos declara que en · cierto
lugc:i:rel Senor no pudo obrar a causa de la incredulidad; no era que El no queria hacerlo, mas no podfa,
por la falta de fe de los moradores. A veces pensamos
que Dios no quiere hacer algo, cuando en realidad es
que no puede. En igual manera, que el h6:bil alfarero
no puede hacer un vaso con barro que jam6:s ha estado en sus manos, Dios no puede hacerlo con unci persona que no se haya rendido a El. Mi parte es la correlaci6n esencial de la de Dios en cuanto a mi salvaci6n.
Y como Dios es fiel y no puede faltar, lo esencial es que
yo conozca mi deber y lo haga.
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Por consiguiente en la mayor parte de este libro tratare de la parte del ser humano en esta vida de fe,
puesto que para ellos escribo, y con la esperanza de
ranza de aclarar nuestro deber en esta gran obra. Pero
quiero que sea bien entendido, que si yo no creyera con
todo mi coraz6n, en la obra efectiva de Dios en la santificaci6n, no hubiera escrito ni una palabra de este libro.
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Explicaciones
Concernientes
a la VidadeFe
En el primer capitulo trate de establecer el punto de
razones escriturales sobre las cuales se apoya la ensefi.anza Hamada algunas veces la "Vida Cristiano Superior," pero que en realidad, es la verdadera vida cristiana, y la que para mi, esta: encarnada en estas palabras: "la vida escondida con Cristo en Dios." En el segundo capitulo, procure reconciliar las dos fases distintas
de esta vida; esto es, la parte efectuada por el Senor
y la que necesariamente debe ser efectuada por nosotros. Asi es que dejare ahora como punto ya establecido,
que las Escrituras presentan y ofrecen al creyente en
Cristo Jesus, una vida de descanso permanente y victoria continua, la cual esta: muy lejos de ser la que
ordinariamente llevan algunos cristianos; y que se nos
presenta en la Biblia, un Salvador poderoso para salvarnos del poder del pecado, con la misma realidad
que nos ha librado de la condenaci6n que por su causa mereciamos.
Entraremos ahora a considerar las principales caracteristicas de la vida escondida con Cristo en Dios y
c6mo difiere de la experiencia cristiana general.
Sus principales caracteristicas son: un corr.pleto rendimiento al Senor y una confianza perfecta en El, dando como resultado, victoria sobre el pecado y un descanso interior, es decir, del alma: y difiere de las bajas
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experiencias cristianas, en que nosotros echamos todas
nuestras cargas sobre el Senor para que El se entienda
con todos nuestros asuntos en lugar de tratar nosotros
con ellos.
En su gran mayor:ia las cristianos son semejantes a
un hombre que recorr:ia lentamente un camino, agobiado par una carga muy pesada. Acerc6sele un carro
y su conductor le ofreci6 en la forma mas cordial y compasiva un lugar junta a el, ofreciendole al mismo tiempo
su ayuda, durante el viaje. Con gran regocijo acept6
la tan apetecible oferta, pero una vez sentado en el carro, continuaba con su carga al hombro. "l,Pero por
que no deja usted su carga?" interrog6le el carrero.
"jOh!" replic6, "yo creo que es casi demasiado que
usted me lleve en su carro y no puedo pensar en permitirle llevar tambien mi carga." Y asi hay cristianos
que se han puesto bajo el cuidado y la protecci6n del
Senor, que siguen abrumados bajo el peso de sus dificultades y andan cansados y atribulados par todo el
camino.
Cuando hablo de cargas, me refiero a cualquier cosa
que pueda turbarnos ya sea espiritual o temporal.
La primera carga a la cual me referire es, "nosotros
mismos." La mas pesada es el "Ego," el "YO." La cosa
mas dificil que tendremos que gobernar es el "YO," nuestra propia vida diaria, nuestras disposiciones y sentimientos, nuestras debilidades particulares y tentaciones, nuestros temperamentos peculiares, nuestros asuntos privados de todas clases, son las que mas nos confunden y afligen, y las que nos traen con mayor frecuencia a servidumbre y obscuridad. Para que puedas
deshacer tus cargas, lo primero que debes hacer es
abtmdonarte a ti mismo. Debes ponerte tu con tus tentaciones, tu temperamento, tus disposiciones y sentimientos, y todas tus experiencias fntimas dejandolas al cui-
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dado y protecci6n de tu Dios. El te ha hecho y por lo
tanto te entiende, te conoce y sabe c6mo gobernarte;
por lo tanto, debes confiar en que El lo hara. Dile: "Seiior,
heme aqui, me entrego completamente a Ti. He tratado
en todas las formas posibles, de gobernarme y de hacer de mi mismo lo que yo reconozco que debiera ser,
pero siempre he fracasado. Ahora me pongo en tus
manos. Toma entera posesi6n de mi. Obra en mi todo el
beneplacito de tu voluntad. Trasf6rmame y am6ldame en
un vaso para tu honor, santificado y listo para tus usos,
y preparado para toda buena obra." Y aqui debes descansar confiando en el Senor, continua y absolutamente
(2 Timoteo 2:21).
En seguida debes dejarle cualquier otra dificultad; tu
salud, tu reputaci6n, tu obra cristiana, tus casas, tus
hijos, tus negocios, tus sirvientes, en otras palabras,
cualquier cosa que te concierne ya sea exterior o interior.
Por lo general es mas facil encomendar al Seiior el
future que el presente. Sabemos que somos incapaces
en cuanto al futuro, pero sentimos como si el presente
estuviera en nuestras manos y debieramos cargarlo
sobre nuestros hombros, y la mayor parte de nosotros,
tenemos la idea aunque no confesada, que es demasiado para el Senor, llevarnos a nosotros y con cuanta mayor raz6n nuestras cargas.
Conoci a una senora cristiana que tenia una prueba
temporal bastante pesada. Quitabale el sueno, y el apetito y aun su salud peligraba. Un dia, cuando la carga
parecia pesar mas sobre su coraz6n, not6 que sobre su
mesa habia un pequeno tratado titulado, "La fe de
Ana." Atraida por el titulo lo tom6 y comenz6 a leer lo
ignorando el cambio que efectuaria en su vida. El folleto relataba la historia de una pobre mujer que habia
llevado una vida triunfante durante una existencia de
tristezas poco comun. Ella contaba la historia de su vida a
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una visita, quien al retirarse le dijo con sentimiento:
"jOh! Ana, yo no veo c6mo usted puede soportar tanta
tristeza." "Yo no la llevo," fue la respuesta, "el Seiior
la lleva por mi." "Si," dijo la visitante, "esa es la cosa."
Debemos llevar nuestras penas al Senor. "Sf," replic6
Ana, "pero eso no es todo, debemos dejarlas alli. La
mayor parte de la gente," prosigui6, "llevan sus cargas
al Senor para volver otra vez con ellas y continuan turbados e infelices. Pero yo le llevo la mia y se la dejo y,
al volver, me olvido de ella. Si la tristeza vuelve, se la
llevo a El otra vez, y lo hago hasta que por fin olvido
mis pen as y tengo perfecta descanso."
Mi amiga qued6 muy impresionada con este plan, y
resolvi6 probarlo. Las circunstancias de su vida no cambiaron, pero ella las llev6 al Senor y las deposit6 en
sus manos para su manejo; entonces ella crey6 que El
las tomaba y dej6 toda responsabilidad, tristezas y ansiedades a su cuidado. Tan a menudo como las ansiedades querian volver, volvia a llev6:rselas, y el resultado
fue que aunque las circunstancias no cambiaron, fue
guardada en perfecta paz. Supo ella muy pronto que
habia hallado un secreto muy pr6:ctico, y desde aquel
dia nunca volvi6 a llevar sus propias penas ni a dirigir sus asuntos, pero tan pronto como aparecian, los entregaba a Aquel que llev6 nuestras cuitas.
Como al descubrir este secreto hall6 tanta ayuda
para su vida exterior, quiso probarlo tambien en su vida
interior, la cual en realidad le era mas ingobernable, y
encontr6 que fue muy eficaz. Rindi6se completamente
al Senor, todo lo que era y poseia y crey6 que El habia
recibido su ofrenda; ces6 entonces de enojarse y molestarse, y su vida vino a brillar de alegria con el conocimiento de que ya no se pertenecia a si misma, sino que
era del Senor. Habia descubierto un secreto muy simple:
que era f6:cil obedecer el mandamiento encerrado en estas palabras: "Por nada esteis afanosos, sino sean no-
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torias vuestras peticiones delante de Dios, en toda oraci6n y ruego con hacimiento de gracias" (Filipenses 4:6),
y que obedeciendolo, el resultado seria conforme a la
promesa, "la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardar6: vuestros corazones y vuestras mentes
en Cristo Jesus."
Hay muchas otras cosas que decir de esta vida escondida con Cristo en Dios, pues son muchas las maneras en que el Senor obra con aquellos que se ponen
completamente en sus manos. Pero ya ha sido dada
la substancia del asunto, y el alma que ha descubierto
este simple secreto de fe, ha encontrado la llave que le
abrir6: la tesoreria de Dios.
Estoy segura de que estas p6:ginas llegar6:n a las
manos de algun hijo de Dios, hambriento de una verdad tal como esta que he estado describiendo. Tienes
deseos indecibles de dejar la carga que te agobia. Te
regocijas de poder entregar tu ser ingobernable a Uno
que es apto para hacerlo. Est6:s cansado y apenado, y el
descanso al cual yo me refiero se te presenta como la
cosa mas deseable.
l,Recuerdas la deliciosa sensaci6n de reposo que has
experimentado al retirarte a tu lecho en la noche, despues de un dia de grandes esfuerzos y cansancio? jCu6:n
agradable era el descanso de todos los musculos y el
permitir que el cuerpo reposara abandonado con toda
comodidad! La tension del dia ces6, a lo menos, por
algunas horas y el trabajo fue interrumpido. Dejaste
de sostener tu cabeza dolorida y tu espalda cansada.
Confiaste en la cama con indecible seguridad y esta
te sostenia sin la necesidad de ningun esfuerzo tuyo ni
nada de tu parte. Descansabas.
Pero supongamos que hubieras estado dudando de la
resistencia y estabilidad de tu cama y que, momento
tras momento hubieras esperado que se rompiera y hu-
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bieras estado aguardando
el encontrarte en el suelo.
lHubieras podido descansar? lNo es verdad que tus musculos hubieran estado en una condici6n de esfuerzo tal
que te hubieras empeorado en lugar de hallar el deseado reposo?
Permite que esta ilustraci6n te ensene el significado
de lo que es en realidad descansar en el Senor. Haz
que tu alma descanse en el lecho de su duke voluntad como lo haces en tu lecho durante la noche. Deja
toda inquietud y abandona tu cargo. Quedate en completo descanso, seguro de que El te sostiene. Tu parte
simplemente es descansar, la Suya sostenerte y El no
puede fallar.
Consideremos otra ilustraci6n; la misma que nuestro
Senor tom6 de la vida del nino. Y llamando Jesus a un
nino le puso en medio de ellos, y dijo: "De cierto os digo,
que si no os volviereis, y fuereis como ninos, no entrareis en el reino de los cielos" (Mateo 18:3).
Ahora bien, l cu ales son las caracteristicas de una
vida infantil? Vive por la fe, y lo mas notable es su
ausencia de cuidados. Su vida es un continua confiar
desde el principio hasta el fin del afi.o. Confia en sus
padres, en los sirvientes, en sus maestros y aun a veces
en personas indignas de su confianza. Sabemos que tal
confianza es siempre recompensada con abundancia. El
nifi.o nada se provee y, sin embargo, todo se le prodiga.
No piensa nunca en el manana, no hace planes y, sin
embargo, toda su vida esta delineada y encuentra sus
senderos ya preparados y abiertos tan pronto como
va llegando a ellos, con el correr de los dias y de las
horas. Entra y sale de la casa de sus padres Ueno de
felicidad, regocijandose por todas las cosas que en ella
hallo y sin molestarse para nada. Puede haber pestilencia por todas las calles de la ciudad, pero el nino
no se preocupa de esto. El hombre, el fuego, y la gue-
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na pueden estar en torno suyo, sin embargo el carifi.oso cuidado paternal le guarda en perfecta descanso.
Vive en el presente y recibe la vida sencillamente como viene y bajo la protecci6n paternal.
En cierta ocasi6n, encontrabame visitando un opulento hogar, donde habia una nifi.ita que habia sido
adoptada por la familia y, sobre la cual, habia sido
derramado todo el amor, ternura y cuidado que pueden
prodigar los seres humanos. Observe c6mo aquella nifi.ita corria libremente dentro y fuera de la casa, con
el descuido feliz de la infancia; entonces pense que este
era un cuadro que representaba nuestra posici6n de
hijos en la casa de nuestro Padre celestial y dije para
mis adentros: "Si nada aflige tanto a los corazones
amantes que la rodean, como el verla inquietarse en
si tendra que comer, con que vestir y educarse en el
future; con cuanta mayor raz6n, el coraz6n de nuestro
Dios y Padre celestial sera contristado y herido al ver
a sus hijos llanos de aflicciones y ansiedades. Y comprendi, entonces, por que el Senor nos dice con tanto
enfasis: "No OS afaneis" (Mateo 6:31).
l Quien es el que recibe mayor cuidado en la casa?
lNo es el nifi.o? Y lno acaso el bebe quien lo recibe mayor au.n? Todos sabemos que el nifi.o no trabaja ni
hila y, sin embargo, es alimentado, vestido, amado y
causa mayor regocijo que el que mas trabaja.
Vemos entonces que la vida de fe consiste precisamente en ser "como nifi.os en la casa de nuestro Padre." Y esto es lo suficiente para transformar una vida
fatigada en una de bendici6n y descanso.
Haz que la vida de confianza sin limites y falta de
ansiedades que tanto te agrada ver en la infancia, te
ensefi.e cuan feliz puede ser tu sendero con la compafi.ia de tu Dios; aband6nate en sus manos y, literalmente, "por nada esteis afanosos," y asi hallaras que
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"la paz de Dias que sobrepuja todo entendimiento, guardara (cual si fuera una guarnici6n) vuestros corazones
y vuestros entendimientos en Cristo Jesus."
"Tu le guardaras en perfecta paz, cuyo pensamiento
en ti persevera; porque en Ti se ha confiado" (Isaias
26:3). Esta es la descripci6n que Dias hace de la vida
de fe a la cual me he referido. No es una teoria especulativa, ni el suefi.o de un romance. Hay una experiencia
por la cual nuestras almas seran guardadas en perfecta
paz durante esta vida y la confianza infantil en Dias es
la Have para lograrla.
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Como
Apropiarla
y Realizarla
Habiendo visto ya que la vida escondida con Cristo
en Dios es escritural y habiendo indicado en parte en
que consiste, el asunto que ahora trataremos, es "c6mo
apropiarla y realizarla." En primer lugar, quiero decir
que esta bendita vida no debe ser mirada en ningun
sentido como una obtenci6n, sino como la aceptaci6n
de lo que Dios mismo ofrece. No podemos merecerla,
ni ascender hasta llegar a ella; tampoco podemos ganarla; no tenemos mas que pedirla para recibirla. Es el
don de Dios en Cristo Jesus. Y cuando alguna cosa es
un don, todo lo que podemos hacer es recibirla y agradecer al dador. Jamas al referirnos a un obsequio decimos: "Mire lo que he obtenido," como si por nuestra
habilidad y sabiduria lo hubieramos conseguido; sino
decimos: "Mire. lo que me han regalado" y nos jactamos del amor, riqueza y generosidad del donante. En
igual manera nuestra salvaci6n es un don. Desde el
principio hasta el fin. Dios es el Dador y nosotros los
obsequiados; y sus ricas promesas no son para aquellos
que hacen grandes cosas, sino para los que "reciben
abundancia de la gracia y de los don es de la justicia."
Por lo tanto, para alcanzar la experiencia practica
de esta vida interior, el alma debe estar en una actitud
receptiva, reconociendo completamente el hecho de que
es una dadiva de Dios en Cristo Jesus y que no puede
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ser ganada por ningun esfuerzo ni obra propia. Esto simplificar6: grandemente el asunto; y lo que entonces vamos a considerar es a quienes Dios confiere este don
y c6mo deben recibirlo. Para hacerlo mas claro respondere en breves palabras: Dios solamente lo conferir6: al alma completamente consagrada y esta debe
recibirlo por la fe.
La primera cosa necesaria es la consagraci6n; no la
consagraci6n en el sentido legal, como si fuera para adquirir o merecer la bendici6n, sino para remover las
dificultades del camino y facilitar la obra de Dios. De
la manera que una masa de barro debe estar en las
manos del alfarero antes que el la transforme en una
hermosa vasija, asf el alma, para que similarmente pueda ser transformada en un vaso para la honra de Dios,
"santificado y listo para los usos del Maestro y preparado para toda buena obra." Me parece que a simple
vista esto es muy claro.
En cierta ocasi6n tu ve la oportunidad de explicar
a un medico jefe de un hospital, la necesidad y el significado de la consagraci6n lo cual le pareda ~ncomprensible. Por ultimo le dije: -suponga que al hacer sus
visitas entre los enfermos encuentra usted a un hombre que le ruega tome especial cuidado para sanarle;
pero que al mismo tiempo se negara a decirle todos
los sfntomas de la enfermadad y a tomar los medicamentos que usted le prescribiera y le dijera: "Estoy dispuesto a seguir sus instrucciones en ciertas cosas que
me parecen surtir6:n buen efecto, pero en otras yo juzgare si las he de seguir o no." l,Que harfa usted con
un caso asf? "l Yo? . . . ." pregunt6 con indignaci6n,
"l que harfa? pues dejarfa al hombre que se cuidara
solo." Y agreg6: "nada puedo hacer yo si el no se pone completamente en mis manos y obedece mis instrucciones implfcitamente." Entonces le dije: "l,Es necesario que los pacientes obedezcan a los medicos si desean
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ser curados?" "Deben obedecer implicitamente," fue su
enfatica respuesta. "Y," continue yo, "esa es la consagraci6n. Dios debe tener nuestro caso completamente
en sus manos sin reserva alguna y sus instrucciones
deben ser seguidas al pie de la letra." "jYa lo veo!" exclam6 el facultativo, "jya lo veo y lo hare! Desde ahora en adelante que Dios haga en mi su voluntad."
Es probable que para algunas personas las palabras
"rendimiento" o "abandonarlo todo," les traigan una idea
mejor que la palabra "consagraci6n;" pero cualquiera
que sea el termino usado, nos referimos a un absoluto y
completo rendimiento a Dios, espiritu, alma y cuerpo,
todo puesto bajo su control para que El haga en nosotros
su buena voluntad. Por eso queremos decir que el lenguaje de nuestros corazones sera bajo cualquier circunstancia y en vista de cualquier acto, "sea hecha su
voluntad;" entregandole al Se:fior toda nuestra facultad de elecci6n. Y esto significa una vida de verdadera
obediencia.
Para la persona que no conoce a Dios, puede parecerle demasiado duro, pero para aquellos que le conocen es la vida mas feliz y tranquila. El es nuestro padre y
nos ama; El sabe muy bien lo que es mejor para nuestras vidas y, por lo tan to, su voluntad sera la cosa mas
bendita que pueda acontecernos bajo cualquier circunstancia. Lo que no puedo comprender es c6mo los ojos
de tantos cristianos han sido cegados a esta verdad.
Pero en realidad parece que los hijos de Dios tienen
mas temor a la voluntad divina, que a cualquier otra
cosa en la vida. Su voluntad hermosa y agradable, que
s6lo significa conmiseraci6n, misericordia y bendiciones indecibles para el alma! jOh, si yo pudiera exponer la insondable dulzura de la sublime voluntad de
Dios!
El cielo es un lugar de infinita bienaventuranza,
porque la voluntad de Dios es perfectamente obedecida;

y nuestras vidas seran benditas en la misma proporci6n con que obramos la voluntad de Dios. El nos ama,
nos ama, repito, y el deseo del amado, es siempre una
bendici6n para el ser que es el objeto del amor. Algunos de nosotros sabemos lo que es amar, y si estuviera en nuestro poder, con cuantas bendiciones colmariamos a nuestros seres queridos. Todo lo bueno, feliz y amable seria derramado sobre ellos, si tuvieramos
el poder para hacerlo. Y si asi amamos nosotros, jCUan
grande sera el amor de nuestro Dios, quien es amor en
esencia! jOjala pudieramos tener por unos instantes un
vislumbre de la profundidad inconmensurable
de su
amor; entonces nuestros corazones se regocijarian y
correrian al encuentro de su voluntad para abrazarla
como si hubieramos hallado un tesoro! Debemos aceptarla con entusiasmo, gratitud y gozo, ya que el Senor
nos ha concedido tan grandiose privilegio.
A muchos cristianos les parece que lo que nuestro
Padre celestial desea es una oportunidad para hacerles miserables, quitandoles toda la felicidad; y se imaginan, pobres almas, que si ellos retienen las cosas en
sus monos, impediran que pueda hacer semejante cosa.
Me da verglienza tener que escribir tal cosa, pero es
una realidad que hace infelices muchas existencias.
Un creyente que estaba pasando por grandes pruebas, le relataba a otro los grandes esfuerzos que hada
por deshacerse de ellas, y concluy6 diciendo: "Pero
todo es vano y no me queda mas que hacer, sino confiar en el Senor." "jAh! .... " exclam6 su amigo, "la eso
has llegado?" como si cosa peor no le pudiera haber
acontecido.
Cierta senora cristiana expres6 a una amiga lo diffcil
que le era decir, "hagase tu voluntad," y aun cuanto
temor tenia de hacerlo. Ella era madre de un ninito, el
cual era el heredero de una inmensa fortuna y el idolo
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de su coraz6n. Despues que ella expuso sus dificultades
su amiga le dijo: "Supongamos que mafiana viniera su
Carlitos y le dijera: 'Mama, he resuelto que en adelante he de dejarme gobernar. Voy a obedecerte siempre
para que tu hagas de mi lo que te parezca mejor. Confiare en el amor que me pr~fesas.' l Que clase de sentimientos tendria usted para su hijo? lDira usted para
sus adentros, 'Ahora es mi oportunidad para hacer que
Carlitos sea un desgraciado. Voy a quitarle toda la felicidad, llenando su vida con todas las cosas duras y
desagradables que pueda encontrar. Le obligare a hacer las cosas que mas le mortifican y que le son mas
dificiles de cumplir y le dare toda clase de 6rdenes imposibles de obedecer?'" "jOh, no, no!" exclam6 la madre indignada. "Usted sabe que no haria eso. Le estrecharia en mi seno, le cubriria de besos y trataria que
su vida fuese lo mas agradable posible.'' "Y, les usted
una madre mas tierna y amorosa que Dios?" le interrog6 su amiga. "jAh, no!" fue la respuesta, "veo mi error
y ya no tendre mas temor de decir: 'Hagase tu voluntad'
a mi Padre celestial, que lo que pudiera tener Carlitos al
decirmelo a mi.''
Mucho mejor y mas apetecible que la salud o dinero,
fama, comodidades o propiedades, es la adorable voluntad de nuestro Dios. Ilumina las horas obscuras con
un nimbo divino y envia luminosos rayos sobre el mas
16brego sendero. Por cierto es un grandioso privilegio
que ester delante de ti, el tomar este primer paso de consagraci6n para participar de esta preciosa sublime vida
escondida con Cristo en Dios. Te ruego que no lo mires
como un imposible, o como una demanda exigente
y severa. Debes hacerlo con placer, prontitud y entusiasmo. Haz esta consagraci6n como un privilegio que
se te ha concedido y no como un deber: y puedo asegurarte por el testimonio universal de aquellos que lo han
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hecho, comprobaras
vida.

que es la condici6n mas feliz de la

Despues del primer paso, es decir, el rendimiento o
consagraci6n, viene la fe. Esta es absolutamente necesaria para recibir cualquier favor divino. Aunque
nuestros mejores amigos nos regalen alguna cosa, no es
en realidad nuestra, hasta que creamos que nos ha sido
dada. Mucho mas real es esto, cuando implica los dones
intelectuales y espirituales. Podemos ser amados entranablemente por algunas personas, pero esto no llegara a sernos una realidad hasta que nosotros lo creamos.
La mayor parte de los cristianos entienden perfectamente bien este principio, en cuanto al perd6n de nuestros pecados. Saben muy bien que aunque les hubiera
sido predicado por anos el perd6n de sus pecados mediante nuestro Senor Jesucristo, nunca hubieran llegado
a obtenerlo si no lo hubieran pedido y creido que lo recibian. Sin embargo, cuando estan en la vida cristiana
pierden de vista este principio y piensan que habiendo
sido salvos por la fe, ahora tienen que vivir por obras
y esfuerzos y en lugar de seguir recibiendo quieren comenzar a obrar. Para ellos, nuestras declaraciones en
cuanto a c6mo andar en esta vida escondida con Cristo
en Dios, es decir por la fe, son algo incomprensibles;
aunque sin embargo, esta declarado que "como recibimos a Cristo Jesus, asi andamos en El" (Colosenses 2:6).
Recibimos al Senor por la fe y solo por la fe y, por lo
tanto, debemos andar por la fe. Y esta que nos ha trasladado del reino de tinieblas al del amado Hijo de Dios,
es la misma que nos servira para entrar en esta sublime
vida. Cuando nos entregamos al Senor creimos que El
nos salvo de la condenaci6n merecida por el pecado y
esto nos fue hecho de acuerdo con nuestra fe; pues ahora
debemos creer en El como Salvador del poder del pecado y segun nuestra fe nos sera hecho. Entonces con-
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fiamos en que El nos perdonaba y lo recibimos, ahora
confiemos en El para justicia y nos sera dada. Hemos
confiado en el Salvador por las penas futuras del pecado,
ahora la recibimos como el Salvador presente de su esclavitud. Entonces era y es nuestro Redentor; ahora
puede ser mas, debe ser nuestra vida. Entonces nos levant6 del abismo, ahora "nos hace sentar consigo en
lugares celestiales."
Por supuesto me refiero a esto, practica y experimentalmente. Teol6gica y judicialmente, se que cada creyente recibe todas las cosas, tan pronto como se convierte; pero experimentalmente,
nada es suyo hasta
que por la fe lo reclame. "Todo lugar que pisare la
plan ta de vuestro pie sera vuestro" (Deuteronomio 11:
24). "El cual nos bendijo con toda bendici6n espiritual
en lugares celestiales en Cristo" (Efesios 1:3), pero hasta
que nos asentemos sobre estas promesas no seran nuestras, pues la regla es, "segun nuestra fe."
Pero esta fe de la cual hablo, debe ser una fe presente. La fe que se ejercita para el futuro, nada puede
lograr. Un hombre puede creer que sus pecados seran
perdonados algun dia y nunca hallar paz. Tiene que
creer "ahora;" y por una fe presente decir: "mis pecados me son perdonados ahora," antes que su alma
logre hallar descanso. Y similarmente, si la fe mira a
una futura libertad del poder del pecado, no podra Ilevar al alma a la experiencia de la cual he escrito. El
enemigo de nuestras almas se deleita en una fe futura,
porque sabe que es impotente para obtener algo de
Dios; pero tiembla y huye cuando un creyente se atreve a reconocerse libre de su poder.
Quiza no haya expresi6n con un significado mas
grande que la siguiente, que os ruego repitais en vuestros corazones, poniendo enfasis en cada una de las
palabras en mayusculas:
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JESUS me salva ahora. (El lo hace).
Jesus ME SALVA ahora. (Yo soy la persona salvada).
Jesus me SALVA ahora. (Su obra es salvar).
Jesus me salva AHORA. (En este memento).
Recapitulemos entonces. Para entrar en esta vida de
descanso y de victoria, hay que tomar dos pases; primeramente, un rendimiento absolute al Senor; y segundo, una fe absoluta en El. No importa cuan complicada
sea tu experiencia peculiar, ni tampoco tus dificultades
o tu medic ambiente, o tu temperamento particular, estos dos pases definidamente tomados y con persistencia
en ellos, te traeran tarde o temprano a los verdes pastes y aguas de repose de esta vida escondida con Cristo
en Dios. Puedes estar bien seguro de esto. Si haces a un
lado cualquier consideraci6n y simplemente prestos atenci6n a estos dos puntos y los tienes en cuenta con claridad, progresaras con rapidez espiritual mucho mejor
de lo que puedes imaginar.
lRepetire estos pases para que no puedas errar? Eres
un hijo de Dios y tu mayor placer es servirle. Amas a tu
divino Maestro y te aflijes por el pecado que le agravia.
Anhelas ser librado de su poder. Todo lo que has probado para proporcionarte esta liberaci6n, ha sido un
fracaso, y ahora en tu afan por lograrlo, te preguntas
si lo que dice esa gente tan feliz acerca de tal liberaci6n sera una realidad. Creo que en lo intimo de tu ser
crees que es asi y que El vino precisamente para librarte de todos tus enemigos. Entonces conffa en El. Encomiendale tu caso sin reserva alguna y cree que El te toma a su cargo. En seguida pidele que te salve ahora. Y,
justamente como crefste al principio por su declaraci6n
que El te perdonaba la pena merecida por tus pecados,
cree tambien ahora que te libra de su poder pues El
tambien lo ha dicho. Haz que tu fe se posesione en este
memento de un nuevo poder en Cristo. Confiaste en El
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como tu Salvador que muri6 para tu salvaci6n, confia
ahora en El, como tu Salvador que vive eternamente
y que est6: dispuesto a tu favor. El vino, tan to para salvarte de la muerte eterna, como del cautiverio presente.
Y asi como vino para llevar tus heridas en la cruz, vino
tambien para vivir tu vida. Eres tan impotente en un
caso como en el otro. Por tus propias fuerzas, te era tan
imposible desligarte de tus pecados anteriormente como ahora lo es vivir una vida pr6:ctica y de justicia.
Cristo y s6lo Cristo puede hacer ambas cosas. Por lo
tanto tu parte en los dos casos es permitir que El lo
haga y entonces creer que El lo hace.
Una senora, ahora muy eminente en esta vida de fe,
antes de haber conocido tan bendita experiencia, le
dijo a una amiga que trataba de ayudarle ensen6:ndole:
"Ustedes dicen, 'Rindete y confia,' pero yo no veo c6mo
hacerlo. Desearia que ustedes lo hicieran en voz alta
para que yo pudiera comprenderlo." lQuiere usted que
yo lo haga?
"Senor Jesus, se que es tu voluntad y que Tu eres
poderoso para librarme de toda ansiedad, inquietud y
esclavitud de mi vida cristiana. Creo que diste tu vida en
cruenta cruz, no s6lo para salvarme en el futuro, sino
ahora y aqui. Creo que tu eres mas fuerte que el pecado, y que aun en el extremo de mis flaquezas, puedes guardarme de caer en las tentaciones y ceder a sus
mandatos. Senor, confio que tu me guardas. Trate de
hacerlo y he fracasado tristemente. No tengo esperanzas
de mi misma, asi que ahora confiare en ti. Me entrego
completamente a ti. Nada quiero reservarme. Mi cuerpo, alma y espiritu, los presento como una masa de
barro, para ser transformada en el objeto que en tu
amor y sabiduria escojas. Ahora soy tuya; y cr&o que
tu me aceptas y te posesionas de este pobre, debil y
cuitado coraz6n y que desde este mismo instante, empiezas a obrar en mi, el querer y el hacer de tu buena
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voluntad.

Confio en ti absolutamente

y desde ahora."

En una ocasi6n, un hombre, por causa de su trabajo
tuvo que descender a un pozo hondo por medio de una
soga fija, suponiendo que esta era bastante larga. Pero
cued seria su desesperaci6n, al notar que la soga se terminaba y sus pies no tocaban el fondo. Subir otra vez,
no podia y no queria soltarse, pues esperaba que la
muerte le aguardaba al caer. lQue hacer? Se sostuvo
hasta que qued6 exhausto de fuerzas arroja:ndose por
fin a lo que creia la muerte, pero cual seria su sorpresa
cuando al caer encontr6 que el fondo s6lo distaba a siete u ocho centimetros de sus pies.
lTemeis dar este paso? 4Te parece dar un salto
repentino en las tinieblas? lNo sabes tu que el paso de
fe siempre cae "en lo que parece vacio" para hallar
como fondo una s6lida roca? Si deseas entrar en el
territorio que fluye leche y miel, tarde o temprano tienes
que dar el paso de fe porque no hay otra manera de
poder penetrar en el. Hazle ahora y salvara:s los contratiempos y tristezas de meses y quiza: de afios. Escucha
la voz del Senor que te dice: "Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehova: tu Dios sera: contigo en donde quiera que
fueres" (Josue 1:9).
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Dificultades
Concernientes
a la Consagracion
Es de suma importancia que los cristianos no ignoren las tentaciones que siempre estan listas para presentarse a cada paso que damos adelante en la vida
cristiana, las cuales parece que estuvieran alertas y listas a la actividad, cuando el alma despierta hambrienta y sedienta de justicia y comienza a buscar la plenitud que es nuestra en Cristo Jesus.
Una de las mayores tentaciones es la que concierne a
la consagraci6n. Le dicen al creyente que busca la
santidad, que se consagre a Dios y procura hacerlo.
ha conPero en seguida choca con una dilicultad.
sagrado hasta donde su conocimiento le indica y, sin
embargo, no encuentra cambio en su experiencia; parece que nada ha cambiado, no ha hallado lo que habia
esperado y esta completamente confundido e interroga con anhelo; lC6mo puedo saber cuando estoy consagrado? La cuesti6n de las emociones es la principal
tentaci6n que asalta al alma en esos instantes. Parece
diffcil creer que la consagraci6n esta hecha mientras
uno no lo siente y, porque no sentimos que Dios nos ha
tornado en sus manos, no podemos creer que El lo ha
hecho. Como de costumbre, ponemos primero el sentir,
luego la fe y por fin el hecho. Pero la regla invariable
de Dios, es, primero el hecho, segundo la fe, y las emociones como la ultima cosa. De manera que cuando tra-

Se
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tamos de invertir el orden entablamos unu 1ecia lucha
con lo imposible.
Entonces la mejor manera de confrontar y veneer esta
tentaci6n es simplemente tomar la parte de Dios y
aceptar su orden, dando el primer lugar a la fe, luego
a los sentimientos. Entregate al Senor definitiva y
completamente de acuerdo con la luz que tienes, pidiendo al Espiritu Santo que te muestre cualquier cosa
que le sea contraria, tanto en tu coraz6n como en tu vida.
Si El te ensenara algo rindelo completamente al Senor,
diciendole: "Sea hecha tu voluntad." Si no te llamare
la atenci6n en cosa alguna, debes creer que todo esta
bien y tener por conclusion que todo esta en sus manos.
Entonces reconoce el hecho que desde el momento en que
te consagraste al Senor, El te ha aceptado y en el mismo
instante, haz que tu fe se posesione de la realidad. Cree
con persistencia que El ha tornado lo que tu le has entregado. No debes esperar emociones para corroborar tu
rendimiento y que tu consagraci6n ha sido aceptada.
Simplemente debes creer y dar el asunto por contado.
Si eres firme en su reconocimiento, tarde o temprano,
el sentir vendra y sabras que es un hecho bendito, que
perteneces al Senor.
Si tu obsequiaras con una propiedad a alguno de tus
amigos, tendrias que darsela y el tendria que recibirla
por la fe. Una propiedad no es una cosa que puede levantarse y entregarla a otros. Se obsequia y se recibe
por la palabra y luego por escrito; en nuestro lenguaje,
por la fe. Ahora bien, si has obsequiado la propiedad y
luego sales y dudas de situ regalo ha sido real: si el verazmente lo ha aceptado, sentiras la necesidad de renovar el regalo: y si esto sucediera una tercera vez y luego
una cuarta, y dia tras dia par meses y anos, l que pensaria tu amigo de tf? l Y en que condici6n se hallaria
tu propia mente? El comenzaria a dudar de si en realidad
tuviste la intenci6n de regalarle la propiedad y tu mismo
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te hallarias en una condici6n mental tan perpleja que
no podrias decir con certeza, a quien pertenece la casa.
l,No es esto semejante al modo en que tu has estado
tratando con Dios en cuanto a la consagraci6n? Te has
entregado diariamente al Senor, quiza por meses; pero
invariablemente has estado dudando la realidad de tu
consagraci6n y la aceptaci6n de Dios; y como no has
sentido ningun cambio, has decidido despues de una
penosa turbaci6n que la consagraci6n no habia sido
efectuada. l Y no sabes, amado hermano, que tu perplejidad persistira a menos de que tu mismo le pongas
fin por la fe? Tienes que llegar al punto de reconocer
que el asunto esta arreglado y dejarlo como tal, antes
que puedas experimentar cambio de sentimiento.
La ley levitica de las ofrendas al Senor, establece
como una verdad fundamental, que cada cosa que se le
ha entregado es suya, algo santo, apartado de todas
las demas cosas y que no puede utilizarse en otra manera sin cometer sacrilegio. "Pero ninguna cosa consagrada, que alguno hubiera consagrado a Jehova de todo
lo que tuviera de hombres y animales y de las tierras de
su posesi6n, no se vendera, ni se redimira; todo lo consagrado sera cosa santisima a Jehova" (Levitico 27:28).
Desde el momenta que una cosa se habia consagrado a
Jehova, todo Israel la reconocia como posesi6n divina,
de manera que nadie se atrevia a tocarla. Pudiera haber
sucedido que la persona que habia hecho la ofrenda,
la hubiera entregado de mala voluntad, pero ya no estaba en sus manos y por la ley era reconocida como
cosa santa a Jehova. La ofrenda no era santificada por
la disposici6n del que la entregaba, sino por la santidad del Divino Recibidor.
"El altar santifica la ofrenda;" y desde el instante en
que un presente se habia puesto sobre el altar, pertenecia al Senor. Imaginemos que una persona hubiera
llevado su don al altar y luego hubiera dudado de su

50

sinceridad al hacerlo y que volviendo al sacerdote le
expresara sus temores. Estoy segura que el sacerdote le
hubiera hecho collar al instante, diciendole: "En cuanto a c6mo di6 usted la ofrenda, o que motivos le impulsaron a hacerlo, no se; lo que puedo decide es que ya la
ofrenda pertenece al Senor; porque todo lo consagrado
es cosa santisima a Jehov6:. Ahora es demasiado tarde
para deshacerlo." Y no solamente el sacerdote, sino
todo Israel, se hubiera opuesto con horror a un hombre
que quisiera retirar una ofrenda ya consagrada. Y no
obstante, diariamente, cristianos piadosos, sin pensar
en lo que est6:n haciendo, ni en el sacrilegio que cometen, son culpables de actos similares en su experiencia
espiritual; se han entregado al Senor en solemne consagraci6n y luego por su incredulidad, retfranse del
altar.
Para ellos es una dificultad creer que la transacci6n
efectuada es real, porque Dios no est6: visiblemente presente. Yo creo que si cuando hacemos nuestra consagraci6n, Dios estuviera visible a nuestro !ado, sentiriamos que fue un hecho real y que habiendole dado nuestra palabra, no nos atreveriamos a retirarla, aunque
quisieramos hacerlo. Una consagraci6n de esta clase
tendria para nosotros el valor de un convenio hecho por
un hombre de honor a otro. Lo que necesitamos entonces, es reconocer que la presencia de Dios es un hecho
real siempre y que cada uno de nuestros actos este
efectuado en su presencia y que cada palabra de nuestra oraci6n realmente la hablamos a El, tan cierto como si nuestros ojos lo vieran y nuestras manos pudieran
palparle. Entonces si, que dejariamos de tener cC1llceptos tan vagos de nuestras relaciones con El_y sentiriamos de veras el valor de cada palabra dicha en su
presencia.
Se que algunos van a decirme: "Ah, si, pero si El
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me hablara y me dijera que me ha aceptado, no tendria dificultad alguna en creerlo." No, por supuesto que
no. lPero d6nde esta entonces el lugar para la fe? Ver,
no es fe; el oir no es fe, ni tampoco lo es el palpar;
pero creer cuando no vemos, ni oimos, ni sentimos, eso
es fe. Y por todas partes las Escrituras nos dicen que
toda nuestra salvaci6n es por la fe. Por lo tanto debemos
creer antes de sentir y a menudo contra nuestros sentimientos si queremos honrar a Dios por nuestra fe. La
persona que cree, siempre es la que tiene el testimonio; pero nunca sucedera esto con la que duda. lPero
c6mo podemos dudar, si El mismo nos ordena el presentarnos como un sacrificio vivo, comprometiendose asi
a aceptarnos? No puedo pensar c6mo un hombre de
honor podria pedir alguna cosa a otro si despues no
estuviera dispuesto a aceptar; y si no puedo imaginar
tal cosa, mucho menos a un padre amoroso, conduciendose asi con el hijo que ama. "Hijo mio, dame tu coraz6n," es una petici6n y al mismo tiempo una garantia de que sera aceptado por Aquel que hace la invitaci6n. Por esa raz6n, es que podemos estar seguros
de que desde que nos hemos entregado completamente
al Sefior conforme a su mandamiento, somos suyos.
Ha sido efectuada una verdadera transacci6n que no
puede ser violada sin deshonra por nuestra parte, porque El es fiel y sabemos que El nunca lo hara.
En el capitulo 26 versos 17-19 del libro de Deuteronomio tenemos una expresi6n de la manera en que Dias
obra en tales circunstancias. "A Jehova has ensalzado
hoy para que te sea por Dias y para andar en sus caminos y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos y para oir su voz: y Jehova te ha ensalzado hoy para que seas su pueblo peculiar, coma
El te ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos ....
y para que seas pueblo santo a Jehova
tu Dios coma El ha dicho."
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Cuando aceptamos y reconocemos al Seiior como
nuestro Dios y tomamos la decision de andar en sus
caminos y guardar todos sus mandamientos, El nos reconoce como suyos y sabe que guardamos sus preceptos. Y desde entonces, El se posesiona de nuestro ser.
Este ha sido y sera siempre el principio fundamental.
"Toda cosa consagrada sera cosa santisima a Jehova."
Me parece que esto es tan claro que no dara lugar a
dudas.
Por si alguna persona todavia dudara y tuviera dificultades, permitidme referir una declaraci6n del Nuevo
Testamento para confirmar el asunto. La hallaremos en
1 Juan 5:14-15, que reza asi: "Y esta es la confianza
que tenemos en El, que si demandaremos alguna cosa
conforme a su voluntad, El nos oye. Y si sabemos que
El nos oye .... sabemos que tenemos las peticiones que
le hubieremos demandado." lTe has rendido al Seiior de
acuerdo con su voluntad? Sabemos que lo es porque
El lo ha mandado. l,Acaso no es su voluntad el querer
obrar en ti el querer y el hacer de su beneplacito? A
esto solo tenemos una respuesta que es bastante clara:
El lo demanda y ha declarado que es su prop6sito.
Sabiendo que estas cosas estan de acuerdo con su
voluntad, estas obligado a creer que El escucha tu oraci6n. Y aun mas sabiendo todo esto debes consentir y
reconocer que tienes lo que le has pedido. Que tu tienes,
repito, no que tendras, o puedas tener, pero que lo posees ahora. Asi nos apropiamos de "sus promesas,"
por la fe. Asi es que "tenemos acceso a las promesas de
Dios, por la fe en nuestro Seiior Jesucristo." S6lo asi,
podemos tener nuestros corazones purificados y seremos capaces de vivir, estar firmes y andar por la fe.
Deseo hacer esto tan claro y practico que ninguno
tenga mas dificultades sobre el asunto; repitiendo lo que
debemos hacer para que todas las dificultades en cuan-
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to a la consagraci6n, queden completamente disipadas.
Supongo que has confiado que el Sefior ha perdonado
todos tus pecados y que perteneces a la familia de los
hijos de Dios y que eres un heredero de Dios mediante
la fe en nuestro Sefior Jesucristo. Sientes en lo profundo
de tu ser la necesidad de ser conformado a su imagen;
sabes que tienes que hacer una consagraci6n de todo
tu ser al Sefior, para que El obre en ti su voluntad. Has
tratado de efectuarlo una y otra vez, pero sin resultados.
Precisamente es aqui donde anhelo ayudarte. Ve una
sola vez al Sefior con un rendimiento de tu voluntad
tan complete como puedas hacerlo. Pidele que por su
Espiritu, te revele cualquier cosa que le sea contraria.
Si nada te indicare es porque tu consagraci6n es completa. Debes considerarlo come asunto arreglado. Te
has consagrado completamente al Sefior y desde ya no
te perteneces a ti mismo, ni aun debes atender sugestiones contrarias. Si nuevamente viniera la tentaci6n
en cuanto a la veracidad de tu consagraci6n, di, "Si, lo
he hecho," y no comiences a discutirla, ni a atender
sus argumentos. Desecha tales pensamientos instant6:neamente y con decision. Lo has hecho, lo sigues sosteniendo y en verdad lo has efectuado. Tus emociones
pueden luchar contra tu rendimiento, pero tu voluntad
debe mantenerlo con firmeza. Lo que Dios mira son tus
prop6sitos y no tus sentimientos y, por lo tan to, lo unico que debes cuidar es que tu voluntad l?ermanezca en
constante rendimiento.
No debes retractarte jam6:s, sino creer que Dios te
ha aceptado y debes reconocerte como suyo; no que
lo ser6:s en el futuro, sino que lo eres ahora y que ha
comenzado a obrar en ti su voluntad. Cuando llegues a
este punto debes descansar en El. Nada mas tienes que
hacer, sino ser en adelante un hijo obediente, porque
perteneces al Sefior y est6:s completamente en sus manos. El ha tornado cargo de cuidarte y de dirigir tu de-
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sarrollo espiritual de acuerdo con su palabra, es decir,
que hara El en vosotros, lo que es agradable delante
de El por Jesucristo (Hebreos 13:21). Si comienzas a argiiir en cuanto a tu rendimiento pregunta:ndote si Dios
te ha aceptado, tu fe vacilante impedira: que el Senor
obre en ti su voluntad. Pero mientras confias, El obra; y
el resultado que obtendra:s, sera: el ser transformado
a la imagen de Cristo de gloria en gloria por su Espiritu poderoso.
Entonces, lte rindes en este memento completamente al Senor? Responde afirmativamente. Si es asi, querido amigo, recon6cete como suyo, que te ha aceptado y que obra en ti, el querer y el hacer de su buena
voluntad. Persiste en este reconocimiento. Te servira:
de ayuda si expresas tu consagraci6n verbalmente y
le dices al Senor: "Senor, soy tuyo, me rindo completamente a ti y creo que tu me recibes. Me entrego a ti;
haz en mi tu benepla:cito porque en ti confio."
Haz esto como un acto diario repitendolo durante el
dia delante del Senor. Confiesaselo. Confiesaselo a tu
Senor; a tus amigos. Afirma constantemente que El es
tu Dios; y sin vacilar declara tus prop6sitos de andar
en sus caminos y guardar sus mandamientos; y hallara:s
que tarde o temprano, El te reconocera: como a uno de
su pueblo peculiar; te dara: fuerzas para cumplir sus
estatutos y obrara: en ti, para que seas parte de "un
pueblo santo al Senor, como El ha dicho."
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Dificultades
Concernientes
a la Fe
fe es el paso siguiente en el progreso del alma,
el desierto de la vida cristiana, a la tierra que
leche y miel. En este como en el primer paso, el
halla obstaculos y dificultades que veneer.
El hijo de Dios cuyos ojos han sido abiertos, para ver
la plenitud que hay para el en Cristo Jesus y cuyo coraz6n esta hambriento por apropiarla, halla que cada
maestro ensefia que debe ser recibida por la fe. Pero
para su mente, el asunto de la fe esta envuelto en un
misterio tan desesperanzado,
que esta aserci6n, en lugar de arrojarle luz sobre su sendero, lo hace mas dificil e incomprensible.
"No hay duda de que es por la fe," dice; porque se que
cada bendici6n en la vida cristiana, debe ser recibida
por la fe. Pero eso es, precisamente, lo que me hace el
asunto mas dificil, porque no tengo fe; no se en que
consiste, ni c6mo tenerla. Y as:f, impedido desde el principio, por esta dificultad, se sumerge en las tinieblas y
casi en el desanimo.
Esta confusion proviene de un mal entendimiento en la
mayor parte de los casos, porque nada hay mas claro
que la fe y tambien nada mas facil de poner en practica.
Creo que tu concepto de la fe, es algo parecido a
lo que voy a exponer. Has pensado en ella como si

La
desde
fluye
alma
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fuera "alguna cosa," o alguna practica religiosa del
alma, o una graciosa disposici6n interna del coraz6n,
algo tangible en hecho, de manera que cuando te has
asegurado de ella, puedes regocijarte y usarla como
pasaporte para Dios a tu favor, o como un dinero con
el cual puedes obtener sus dones. Y has estado orando
para que Dios te concediera fe, esperando recibir algo
semejante a lo dicho anteriormente; y como nunca recibiste tal cosa, persistes en que no tienes fe. Ahora
bien, la fe no es nada parecida a la idea que tu te has
forjado de ella. No es absolutamente nada tangible,
simplemente es creer a Dios; viendolo de este modo,
nada hay que la aparte de su objeto.
De la misma manera que puedes cerrar los ojos y
mirar hacia adentro para saber si posees la vista, puedes mirar interiormente para saber si tienes fe. Porque
asi como la vista, s6lo consiste en creer. Al ver las cosas
del mundo que te rodea, entiendes que tienes la vista,
y al creer lo que Dios te dice, puedes entender que tienes fe. Y como la unica cosa necesaria para la vista es
ver las cosas exactamente tal cual son, la unica cosa
necesaria en la fe es creer lo que se nos dice tal cual es.
La virtud no descansa en tu creencia, sino en Aquel en
que la has depositado. Si crees a la verdad, eres salvo,
mas si crees a la mentira, estas perdido. El acto de
creer, es en ambos casos el mismo; las cosas en las cuales uno puede depositar su fe, son exactamente opuestas; aqui es donde estriba la poderosa diferencia. No
eres salvo porque tu fe lo efectue, sino porque tu fe te
une al Salvador que lo hace; tu creencia no es masque
el eslab6n que te une con El.
Te suplico entonces, que reconozcas la simplicidad
extrema de lo que en realidad es la fe. Claramente, no
es mas que creer que Dias hara lo que ha prometido a
nuestro favor, es decir, confiar en que El cumplira su
palabra. Tan simple es esto, que se hace dificil el
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explicarlo. Si alguno me pregunta, que es confiar en
una persona a quien se le ha encomendado alguna
obra, s6lo puedo responderle que es encargarle el trabajo y dejarlo en sus manos, sin preocupaciones ni ansiedades. Todos nosotros, en muchas ocasiones, hemos
confiado a otros, negocios mas o menos importantes y
nos hemos quedado tranquilos par la confianza que teniamos en las personas a quienes habiamos encargado
el asunto. jCon cuanta frecuencia las madres confian
sus hijos preciosos, al cuidado de las nodrizas y no tienen ni una sombra de ansiedad! Continuamente confiamos nuestra salud y nuestras vidas, sin la mas leve
nube de temor, a cocineros, cocheros, maquinistas, conductores de trenes y, toda clase de servidores pagados,
quienes nos tienen completamente en su poder y las
cuales si quisieran o si se descuidaran un solo instante,
nos arrojarian a la miseria o la muerte en pocos instantes. Y todo esto lo hacemos sin objetar. Muy a menudo, con el menor conocimiento que hayamos adquirido de la gente, depositamos en ellos nuestra confianza,
requiriendo tan solo el conocimiento que tenemos de las
sentimientos de la humanidad y de las reglas del trato
social coma base de nuestra fe en ellos; no obstante,
jamas nos sentimos coma si hubieramos efectuado alga
extraordinario.
Tu mismo has hecho asi, querido lector, y continuamente sigues haciendolo. No podrias continuar viviendo la acostumbrada rutina de la vida, si no tuvieras
confianza. Jamas piensas en que no puedes tenerla.
iY sin embargo, no vacilas en decir continuamente que
no puedes confiar en tu Dias! Y lo haces disculpandote
con la excusa de que eres una "pobre alma debil y
sin fe."
Desearia que trataras de imaginarte, acmando con
tus relaciones humanas, en la misma forma que lo haces
con las espirituales. Suponte, que ma:fi.ana comenzaras
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con la idea de no poder confiar en nadie, porque no
tienes fe. Cuando te sientas para desayunar, diras: "No
puedo comer nada de lo que hay en esta mesa, porque
no tengo fe y no puedo creer que la cocinera no ha
puesto veneno en el cafe, o que el camicero no me
haya enviado came enferma," y asi tendras que salir
sin haber satisfecho tu apetito. Cuando vayas a tus
ocupaciones diarias, diras: "Yo no puedo viajar en tren,
porque no tengo fe, y, por la misma raz6n no puedo
confiar en el maquinista, ni en el conductor, ni en los que
hicieron los caches, ni en los administradores del camino. Y te veras obligado a caminar por todas partes, y,
con todos tus esfuerzos, no lograras recorrer todo lo que
hubieras podido hacer en el tren. Cuando se te presenten tus amigos con algunos informes, o tu agente de
negocios con algunas cuentas, diras: "Siento mucho
que no puedo creerle, pero yo no tengo fe, no puedo creer a ninguno." Cuando abras un diario, tendras
que dejarlo a un !ado, diciendo: "Realmente, no puedo
creer ni una palabra de lo que este diario dice, porque
no tengo fe, no creo que haya tal persona como la
reina, porque nunca la he visto, ni tampoco que exista
tal pais como Irlanda, porque nunca estuve alH. No
tengo fe, asi que, por consiguiente, no puedo creer nada que no haya sentido o palpado. Es una lastima, pero
nada puedo hacer porque no tengo fe."
Un dia como el que imaginabamos,
lcuantos desastres te ocasionaria y c6mo aparecerias delante de aquellos que te aguardan para cada cosa? Date cuenta c6mo
se sentirian de insultados tus amigos; y tus sirvientes, no
querrian serlo ni un dia mas. Y ahora, hazte esta pregunta: "Si esta falta de fe en el pr6jimo seria de tan
terribles consecuencias, y una extravagancia tan grande,
;~cuanto mayor debe ser cuando le dices a Dios que no
tienes fe para confiar en El, ni para creer su Palabra,
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que es una lastima
que no tienes fe?"

pero no puedes

remediarlo

por-

l,ES posible que puedas confiar en los hombres y no
en Dios, que "recibas el testimonio de los hombres" y
que no puedas recibir "el testimonio de Dios?" l Que
puedes confiar tus mas caros intereses, sin ningun temor, a tu debil pr6jimo y temes encomendar tus intereses espirituales al Salvador que di6 su vida por ti y
de quien esta declarado, "que es poderoso para salvar
hasta lo sumo a los que por El se allegan a Dios?"
Ciertamente, amado creyente cuyo solo nombre implica que puedes creer, jamas podras disculparte con la
excusa de no poder tener fe. Perque cuando dices esto,
quieres decir por consiguiente, que no tienes fe en Dios,
por cuanto no has podido tener fe en ti mismo. Entonces
sf que estaras en una condici6n muy triste. Te ruego
que cuando pienses o digas estas cosas, siempre completes la oraci6n y digas: "1Yo no tengo fe .... en Diosl
iYo no puedo creer en Dios !" Estoy segura que esto
te llegara a ser tan terrible, que no querras continuarlo.
Pero, dices, yo no puedo creer sin el Espiritu Santo.
Muy bien, l,llegar6:s entonces a la conclusion que tu
falta de fe, es ocasionada por el fracaso del Espiritu
Santo en hacer su obra? Si es asi, tu no eres culpable,
y no necesitas sentir condenaci6n y todas las exhortaciones para que creas son inutiles.
jPero, no! l,No ves que tomando esa actitud, diciendo que no tienes fe y que no puedes creer, no s6lo "hacer a Dios mentiroso," sino que tambien muestras una
falta total de confianza en el Espiritu Santo?
Porque El esta siempre listo para ayudarnos en nuestras flaquezas. Nunca tenemos que esperarle, El nos
espera a nosotros. Por mi parte, tengo una confianza
tal en el Espiritu Santo y en su disposici6n siempre
pronta para ayudarnos y efectuar su obra, que me aven-
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turo a deciros a cada uno de vosotros, que podeis creer
ahora, en este mismo instante; y que si no lo haceis, no
es la falta del Espiritu, sino vuestra. Pon tu voluntad en
la parte de creer. Di: "Senor, yo creere, yo creo," y continua diciendolo. Persiste en la fe, aun cuando cualquier
duda se presente. Lejos de toda incredulidad, descansa en las promesas de Dios y aband6nate al poder
salvador y guardador del Senor Jesus. Si alguna vez
has confiado algun interes precioso en las manos de
algun amigo terrenal, te ruego que ahora confies tus
intereses espirituales en las manos de tu Amigo celestial; y nunca, nunca, te pongas a dudar.
Recuerda siempre que, como hay dos cosas tan enor•
memente incompatibles como el aceite y el agua, asi
son el confiar y el ansiar. lPodrias Hamar confiar, al
haber entregado un trabajo para que algun amigo lo
haga, y que entonces tu pasaras los dias y las noches en
ansiedad e inquietud, por si llegara a ser hecho correctamente y con exito? l Y puedes llamarle confiar cuando
te has entregado al poder salvador y guardador del
Senor Jesus, y, dia tras dia y noche tras noche, pasas
las horas en pensamientos y preguntas ansiosas e inquietas? Cuando algun creyente realmente confia por
alguna cosa, cesa de afligirse por aquello que confia. Y cuando el se afana, es una prueba clara que no
ha depositado su confianza en el Senor.
A la faz de esta regla, jCu6:n poca es la confianza que
hay en la iglesia de Cristo! No en vano nuestro Salvador
hizo esta patetica pregunta: "Cuando el Hijo del Hombre viniere, lhallar6: fe en la tierra?" El encontrar6: Ilenos de trabajos, una gran porci6n de formalidad y
duda, muchos corazones consagrados;
lpero hallar6:
fe, que es lo que El evalua m6:s que cualquier utra
cosa? Cada hijo de Dios, en su propio caso, puede contestar a esta pregunta. lSer6: en algunos de nosotros un
triste "no?" Haz que esta sea la ultima vez que respon-
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das negativamente; y, si has conocido algo de la integridad de nuestro Senor. que de aqui en adelante sea
tu sello, que El es fiel, por un generoso atrevimiento de
tu confianza en El.
Recuerdo que a principio de mi vida cristiana, habiendo sido conmovidos todos los impulsos leales y
tiernos de mi coraz6n por cierta suplica, encontre un
volumen de sermones antiguos, dirigidos a todos los
que aman al Sefior Jesus, para que ellos mostraran a
otros, cuan acreedor es El, de nuestra confianza. Tan
pronto como lei palabras tan inspiradoras, vinome un
subito vislumbre del privilegio y la gloria de ser llamados a andar por caminos tan obscuros, que solo
una confianza temeraria hace posible.
"Nunca habeis pasado antes por este camino," es
posible, pero es tu bendito privilegio probar hoy como
nunca antes, tu confianza leal en el Sefior Jesus, al comenzar a su lado una vida y andar de fe, vivida momenta por memento en absoluta e infantil confianza
en El.
Le has confiado a El unas pocas cosas, y veras si no
excede abundantemente
en todo, mas de lo que has
pensado, no de acuerdo con tu poder o capacidad, sino
de acuerdo con Su grandiose poder obrando en ti, el
placer de su bendita voluntad.
Encuentras que no es dificil confiar el gobierno del
universe y de toda la creaci6n al Sefior; les acaso tu
asunto mas dificil y complejo que este, de tal manera
que necesites estar ansioso y turbado por la forma en
que El te dirigira? jFuera, pues, con dudas tan indignasl
Afirmate en el poder de la integridad de tu Dios y veras
cuan pronto todas las dificultades se desvaneceran ante
una determinaci6n resuelta de creer. Confia en la obscuridad, confia en la luz, confia en la noche, confia en
la mafiana, y hallaras que la fe, que comenz6 por un
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esfuerzo poderoso, llegara a ser un habito natural y
facil del alma. Es una ley de la vida espiritual, que cada
acto de fe, hace que el siguiente sea menos dificil; y si
persistimos, la confianza llegara a sernos como la respiraci6n, un acto natural del alma redimida.
Por lo tanto debes poner tu voluntad en tu creencia.
Tu fe no debe ser como una imbecilidad pasiva, sino
como una energia activa. Quiza tengas que creer contra lo que ves, no importa. Afirma tu rostro como un pedernal, para decir: "Creere y se que no sere confundido." Somos hechos participantes de Cristo, si conservamos constantes hasta el fin, el principio de nuestra fe. Centenares fracasan aqui. Tienen algun principio
de fe, pero viene el desanimo, las "apariencias" son todas en contra, la duda clama mas y mas fuerte y, por
fin, le dan lugar; y cuando la duda viene a la puerta,
la confianza escapa por la ventana.
Se nos ·ha dicho que todas las cosas son posibles
para Dios y que todo es tambien factible para el que
cree. En tiempos pasados, la fe ha "ganado reinos, obrado justicia, alcanzado promesas, tapado las bocas de los
leones, apagado fuegos impetuosos, evitado filos de
cuchillos, hecho convalescer de enfermedades, hecho
fuertes para la batalla, trastornado campos de extra:ii.os"
(Hebreos 11:33-34), y la fe puede hacerlo otra vez, porque nuestro Senor nos dice: "Si tuviereis fe, como un
grano de mostaza, direis a este monte, pasate alla, y
sera hecho, y nada OS sera imposible."
Si en todo eres un hijo de Dios, debes tener por lo
menos tan ta fe como un grano de mostaza y, por lo
tan to, no osaras decir otra vez, "que no puedes confiar
porque no tienes fe." Di en lugar, "puedo confiar en mi
Senor y confiare en El y ni todos los poderes de la
tierra ni del infierno, podran hacerme dudar de mi maravilloso, glorioso y fiel Redentor."
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Haz entences que tu fe "extienda sus brazes a tedo
lo que Dies te ha dicho," y en las heras ebscuras, recuerda que, "estande al presente un poco de tiempo
afligidos en diversas tentacienes, si es necesarie," s6lo
es semejante a viajar per un tunel. El sol no ha dejado
de brillar porque el viajero no lo vea; y el Sol de Justicia brillara todavia aunque en tu obscure tunel, tu
no le distingas. Se paciente, confiado y espera. Este
tiempo de obscuridad, solo es permitido, "para que la
prueba de vuestra fe, mucho mas preciosa que el oro
el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea haHada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo
fuese manifestado" (1 de Pedro 1:7).
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Dificultades
Concernientes
a la Voluntad
Cuando el hijo de Dios, por una entera consagraci6n
y absoluta confianza, ha salido de si mismo hacia Cristo, y ha comenzado a conocer algo de las bendiciones
de la vida escondida con Cristo en Dios, hay una forma de dificultad, que se levanta precipitadamente en
su camino. Pasadas las primeras emociones de paz y
descanso, si algo se ha calmado, o si como sucede a
veces, parece que nunca se hubiera llegado a tal bendici6n, uno comienza a sentir algo, como si todo lo pasado fuera una completa imaginaci6n; uno se siente como si fuera un hip6crita cuando habla o piensa en tal
realidad. Piensa que su creencia no pasa de la superficie, que es una mera palabreria, y que, por lo tanto,
no le trae cuenta; que su rendimiento no es de coraz6n, y que, por lo tanto no es aceptable al Senor. Teme decir que es completamente de Cristo, por temor
de que no sea la verdad; y no se atreve a decir que no
lo es, porque intensamente desea serlo. La dificultad
es real y muy descorazonadora.
Pero, nada hay en ella que no pueda ser facilmente
vencido, cuando el cristiano comprende a fondo los privilegios de la nueva vida y ha aprendido c6mo vivirla.
La creencia comun es que esta vida escondida con Cristo
en Dios, ha de ser vivida en emociones; y consecuentemente, el alma se halla dirigida hacia ellas; y segun
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sean satisfactorias o no, el alma descansa o se conturba. Ahora bien, la realidad es que esta vida no es llevada absolutamente en emociones, sino en la voluntad;
y por lo tanto, si esta se mantiene decididamente en
su centre: la voluntad de Dios, los diversos estados de
emoci6n no perturbaran ni afectaran la realidad de
la vida.
Para aclarar esto, debo ampliarlo algo. Fenelon dice
en cierto lugar, que "la religion pura solo reside en
la voluntad." Quiere decir por esto que, como la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humane,
si esta correctamente asentada, todo el resto de la naturaleza debe estar en armonia. Por la voluntad, no
me refiero solamente a los deseos del hombre, o a sus
intenciones, sine a su albedrio, el poder de decidir; el
rey, al cual todo el resto del hombre debe rendirle
obediencia. Eso es el hombre, en una palabra el "EGO,"
que sentimos somos nosotros mismos.
Muchas veces se piensa que las emociones son el
poder que gobierna nuestra naturaleza. Pero creo que
todos sabemos come asunto de experiencia practica,
que hay algo en nosotros, detras de nuestras emociones
y deseos; una existencia independiente que, despues
de todo, decide y controla cada cosa. Nuestras emociones nos pertenecen, y sufren o se regocijan por nosotros, pero no somos nosotros; y si Dies va a posesionarse de nosotros, debe ser en nuestra voluntad central
o personalidad, donde El ha de entrar. Entonces si El
esta reinando alH, por el poder de su Espiritu, todo
el resto de nuestra naturaleza estara bajo su dominio
y tal come la voluntad, as:i es el hombre. El sentido practice de esta verdad en la dificultad que estoy considerando, es muy grande, porque las decisiones de nuestra voluntad son a menudo directamente opuestas a las
decisiones de nuestras emociones, de manera que si
tenemos la costumbre de considerarlas como la prue-
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ba, nos sentiremos de veras como hipocritas, cuando
declaramos ser reales las cosas que solo nuestra voluntad ha decidido. Pero al momenta que vemos que la
voluntad es el rey, no haremos caso completamente a
ningun sentimiento opuesto que clame como si fuera su
decision real, aunque se rebelen las emociones cuanto
quieran.
Estoy enterada que este asunto es una dificultad con
la cual hay que contender, pero su sentido en la vida
de fe es tan practico, que yo te suplico, querido lector,
no te vuelvas de ella hasta que la hayas vencido.
Quiza te ayude una ilustracion al efecto. Un joven
muy inteligente, procurando entrar en esta nueva vida,
estaba muy desanimado por ser esclavo del habito
inveterado de dudar. Para sus emociones, nada era verdad, nada era real; y cuanto mas luchaba, mas incierto le parecia todo. Se le dijo este secreto en cuanto
a la voluntad: que si el ponia su voluntad de parte
de la fe, y escogia creer, en pocas palabras, si queria
en el Ego de su naturaleza, decir, "jYo creere, yo creo!"
el no necesitaba estar turbado por sus emociones, porque tarde o temprano estas armonizarian. "lQue?'.' respondi6, "lusted quiere decirme que yo debo optar por
creer en esta manera, cuando nada me parece real? ly
esa clase de fe sera verdadera?" "Si, lo sera," fue la
respuesta. Fenelon dice que la verdadera religion reside solamente en la voluntad. Con esto quiere decir,
que siendo la voluntad del ser humano, el hombre mismo, por consiguiente, lo que SU voluntad efectue, el
hara. Por lo tanto, tu parte simplemente es poner tu
voluntad al lado de la de Dios y creer en su obra, porque El lo dice y no debemos prestar en absoluto la mas
minima atenci6n a los sentimientos contradictorios. Tarde o temprano, Dios no faltara en revelarles una fe
tal como la descrita.
El joven

qued6se

silencioso

por unos

instantes,

y
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al fin, dijo: "Comprendi, y hare lo que usted me dice;
no puedo controlar mis emociones, pero si mi voluntad;
asi, la nueva vida comienza a parecerme posible ya que
todo lo que se necesita es que mi voluntad se afirme
rectamente de parte de la de Dios. iYo puedo rendir
al Senor mi voluntad, y lo hare!"
Desde ese momento, haciendo caso omiso a todos
los clamores enternecedores de sus sentimientos, los
cuales acusabanle continuamente de ser un despreciable hip6crita, se aferr6 a la decision de su voluntad,
respondiendo a cada acusaci6n, con la aserci6n continua, que habia optado por creer, hasta que al fin de
pocos dias, hall6se victorioso y que todas sus emociones
habian sido sometidas por el poder del Espiritu Santo
de Dios habiendose posesionado de la voluntad asi
puesta en sus manos. En seguida hizo profesi6n de su
fe sin vacilaci6n, aunque le parecia, que como fe real,
nada tenia sobre lo cual apoyarse. En ocasiones, tenia
que concentrar todo su poder en los labios, para decir
que creia, aun cuando sus sentimientos fueran contraries. Pero el se habia afirmado bien sobre el principio que despues de todo SU voluntad era el mismo y
que si la mantenia al lado de la de Dios, siendo esto
todo lo que el podia hacer, El cambiaria y dominaria
todas sus emociones. El resultado fue excelente, pues
este joven lleg6 a ser una de las vidas cristianas mas
grandes que he conocido, por su maravillosa simplicidad, rectitud y poder sobre el pecado.
El secreto descansa justamente en esto: "que nuestra voluntad, m6vil de todas nuestras acciones y que en
el pasado ha estado bajo el control del pecado y del
egoismo, ha obrado en nosotros todo el placer de nuestros propios designios; pero ahora Dios nos llama a rendirle la voluntad como un sacrificio vivo para posesionarse de esta y obrar en nosotros "lo que es agradable a SU vista, por Cristo Jesus," dandonos la men-
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te de Cristo y conform6:ndonos a su imagen. (Vease
Romanos 12:1-2).
Tomemos otra ilustraci6n. Una senora que habia entrado en esta vida escondida con Cristo en Dias, tuvo
que confrontar una gran prueba anticipada. Cada sentimiento de su coraz6n se levantaba en su contra, y si
ella hubiera considerado sus emociones coma su rey,
hubiera caido en la mas completa desesperaci6n. Pero
ella habia aprendido el secreto de la voluntad y sabiendo en el fondo, que ella misma habia escogido la
voluntad de Dios para su porci6n, no hizo el menor caso
a sus emociones, sino persisti6 cada vez que sus sentimientos se manifestaban en contra, en decir una y
otra vez: "Sea hecha tu voluntad." "jSea hecha tu voluntad!" y respondiendo que ella la habia escogido, que
estaria sometida a ella y seria su delicia. El resultado
fue que en un increilile corto espacio de tiempo, todos
sus sentimientos fueron sometidos, y hallo que todas
sus emociones se regocijaban en la bendita voluntad
de Dios.
Otra ilustraci6n al respecto. Una senora, habia tenido una costumbre deseada por sus emociones, pero
repulsiva para su voluntad. Creyendose necesariamente
bajo el control de sus sentimientos, pens6 le seria imposible vencerlos, hasta que sus emociones fueran cambiadas; pero aprendi6 que el todo residia en su voluntad y yendo a su habitaci6n oraba de la siguiente manera: "Senor, tu ves que con mis sentimientos amo este
pecado, pero que mi voluntad lo detesta; hasta ahora
mis emociones me han dominado, pero. ahora pongo mi
voluntad en tus monos para que tu obres en mi; nunca
consentire a rendirme a este pecado. Toma posesi6n de
mi voluntad y obra en mi el querer y el hacer de tu
complacencia."
Inmediatamente hallo libertad. El Senor tom6 posesi6n
de la voluntad asi rendida y comenz6 a obrar en ella
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con todo su poder, de tal modo que su voluntad domino sus sentimientos, halla:ndose libre, no por el poder
de un mandamiento externo, sino por el poder interno
del Espiritu Santo de Dios, "obrando en ella lo que era
agradable a su vista."
Y ahora amado cristiano, permiteme mostrarte como
aplicar este principio a tus dificultades. Deja de considerar tus emociones, porque solo son tus siervas; y afirma simplemente tu voluntad, la cual es el rey de tu
existencia. l,La has entregado al Senor? l,La has puesto
en sus manos? l Te decides voluntariamente a creer?
l,Escoges el obedecer a Dios? Si este es tu caso, entonces esta:s en sus manos, ya que decides creer y escoger
la obediencia porque tu voluntad eres tu mismo. Y todo
esta: ya hecho. La transacci6n con Dios es tan real cuando s6lo actua tu voluntad, como cuando todas las emociones coinciden. A ti no te parece asi, pero lo es para
Dios; y cuando te posesiones de este secrete y halles
que no necesitas atender a tus sentimientos, vera:s esta
preciosa realidad. Todas las Escrituras te ordenan rendirte al Senor, presentarte a El como un sacrificio vivo,
permanecer en Cristo, andar en la luz, morir a ti mismo;
esto es una posibilidad. Tu eres consciente de que en todo esto actua tu voluntad, la cual esta: de parte de Dios,
considerando que si tus emociones hubieran tenido que
hacerlo, seria completamente incontrolable, sumergiendote en desesperacion.
Entonces, cuando estos sentimientos de insinceridad
e hipocresia vengan, no te turbes por ellos. Solo vienen
de tus emociones. Pero que tu voluntad este en las manos de Dios; que tu ser este dispuesto a su obra; que tu
eleccion, tu decision, sea la suya; y entonces dejalas.
Tus agitadas emociones, cual barco agitando al ancla,
pero que gradualmente se rinde al seguro tiron del cable,
encontra:ndose asidas por el grandiose poder de Dios,
por tu propia voluntad, inevitablemente deben ceder en
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cautiverio y rendirle a El, completa obediencia; y tu,
tarde o temprano verificaras la verdad que dice, "si alguno quisiere hacer su voluntad, conocera la doctrina."
La voluntad, es cual madre sabia durante la crianza;
los sentimientos, como un grupo de nifi.os llorones y gritones. La madre se forja cierto modo de tratar con
ellos, el cual es el mejor y mas correcto que ella conoce.
El nifio se rebela, pues no quiere que sea asi. Pero la
madre, que sabe que ella es la que gobierna y no ellos,
pone en curso su plan, amorosa y calmadamente aun
en pugna con los gritos de los nifios. Como resultado
se obtiene que tarde o temprano, el pequefi.uelo es ganado al curso de accion de la madre, aceptando sus
decisiones; y entonces todo es armonia y felicidad. Pero si por un memento, la madre cediera a que el nifio
mande y no ella, reinaria la confusion y el desenfreno.
La causa por la cual muchas almas estan ahora en confusion, es porque permiten que sus sentimientos les
dominen y no su voluntad.
Recuerda entonces que la cosa real en tu experiencia,
es la decision de tu voluntad y no el veredicto de tus
sentimientos, y que estas mas cerca del peligro de la
hipocresia e insinceridad, entregandote a las aseveraciones de tus emociones, que afirmandote a ·1as decisiones de tu voluntad. De manera que si esta esta sometida
a Dios, no eres hipocrita al decir la realidad bendita,
que perteneces todo al Senor aunque todos tus sentimientos clamen lo contrario.
Estoy convencida de que la expresion que la Biblia usa,
concerniente a la palabra "corazon," no significa las
emociones sino la voluntad, la personalidad del hombre, su ser interior; y el objeto de los tratos de Dios con el
hombre, es para que este "YO" le sea rendido y el cen-.
tro de su vida abandonado a su control. No es sentimientos lo que Dios quiere, sino al hombre mismo.
Pero no debemos equivocarnos aqui. He dicho, que
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debemos darle nuestras voluntades, pero con esto no
quiero decir que debemos ser como seres involuntarios.
No es que tengamos que entregarle nuestra voluntad y
quedar como personas sin carercter, absolutamente sin
voluntad. Simplemente hemos de substituir nuestros frivolos y mal dirigidos deseos de ignorancia y de inexperiencia, por la supremo, divina y perfecta voluntad
de Dios. Si ponemos el enfasis en la palabra "NUESTRA," lo entenderemos mejor. Lo que debemos entregar es "NUESTRA VOLUNTAD," tal como es, mal dirigida y apartada de la de Dios; pero no es asi cuando
es una con la suya, porque cuando ambas estern en
armonia, cuando tiene el sello de unidad con El, seria
muy erroneo el renunciar a ella.
Se requiere que el ni:fi.oentregue su voluntad erroneamente dirigida como es la de la infancia, pues, no podemos permitirle que diga: "yo quiero y yo no quiero;"
pero cuando la suya ester de acuerdo con la matema,
anhelamos que diga: "quiero o no quiero" con todas
sus fuerzas."
Cuando Dios ester "obrando en nosotros su voluntad,"
debemos afirmar nuestros rostros cual pedernal, para llevarla a cabo y debemos responder enferticamente, "YO
QUIERO," a cada uno de sus "TU DEBES HACER o HAZ
ESTO," porque Dios solo llevara a buen termino SU voluntad en nosotros, cuando consentimos y armonizamos
con -ella.
Querido lector, lhas consentido en que tu rostro se
afirme como pedernal para desear la voluntad de Dios?
El desea que le estes completamente rendido y que
confies en El perfectamente. lAnhelas tu lo mismo?
Nuevamente te repito que todo esta en la voluntad.
Fenelon dice: "La voluntad de amar a Dios, es el todo
de la religion." Por lo tanto, si voluntariamente has tornado los pasos del rendimiento y la fe, tienes el derecho
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de creer actualmente, aunque tus sentimientos no expresen que perteneces al Senor y que El ha comenzado
en ti "el querer y el hacer de su buena voluntad."
Anos despues que fue escrito este capitulo, la siguiente
ilustraci6n de su ensenanza, me fue dada por el pastor Teodoro Moned, de Paris. Es la experiencia de un
ministro presbiteriano, la cual fue guardada cuidadosamente por muchos anos:
Newburgh, Septiembre 26 de 1842.
Querido hermano:
Torno algunos momentos del tiempo que he consagrado al Senor, para escribirle a usted, su siervo, una
breve carta. Nos deleita en gran manera, el sentir que
pertenecemos al Senor, que nos ha recibido y que somos completamente suyos. Esto es religion, un abandono del principio de egoismo, y la adopci6n en su
plenitud del sentimiento perseverante: "No soy mio, soy
comprado por precio."
Desde que yo lo vi la ultima vez, he sido compelido
hacia adelante, pero hasta ahora nada notable ha habido en mi experiencia, de lo cual yo pueda hacer menci6n, bien que no se si es lo mejor esperar cosas extraordinarias, pero, procuro ser santo, como Dios es santo, impelido rectamente hacia la recompensa.
Se que no soy la persona apta para instruirle. Solo
puedo decirle la forma en que yo he sido dirigido. El
Senor trata en distinta manera con las diferentes almas
y no debemos desear copiar las experiencias de otros;
pero hay ciertas cosas que deben atender aquellos que
buscan un coraz6n limpio.
Debe hacerse una consagraci6n completa y personal
de todo a Dios, un convenio hecho con El, que seremos
completamente suyos para siempre. Esto fue hecho inte-
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lectualmente sin ningun cambio en mis sentimientos,
con un coraz6n Ueno de dureza y tinieblas, incredulidad, pecado e insensibilidad.
Convine en ser del Senor y dejar mi todo sobre el altar como un sacrificio vivo, en la mejor forma que
sabia.- Cuando me levante de mis rodillas era consciente
de no haber experimentado cambio en mis sentimientos. Estaba completamente consciente de no tener cambio alguno. Pero estaba seguro de haber hecho una
completa y eterna consagraci6n de mi ser a Dios, con
toda sinceridad y honestidad. Entonces yo no considere
la obra como ejecutada, pero permaneci en una condici6n de completa devoci6n y sacrificio vivo a Dios. Supe tambien que yo debia creer que Dios me aceptaba
y venia a morar a mi coraz6n. Tenia conciencia de creer
esto y, sin embargo, lo deseaba. Con mucha oraci6n,
lei la primera Epistola de Juan y trate de asegurarme
individualmente del amor de Dios. Sentia que mi coraz6n
estaba Ueno de mal. Me parecia que no tenia poder
para dejar mi orgullo, o repeler los pensamientos males que yo aborrecia. Pero Cristo fue manifestado para
destruir las obras del diablo, y era muy claro que el
pecado en mi coraz6n era la obra del diablo. Por lo
tanto me era imposible creer que Dios obraba en mi
el querer y el hacer de su buena voluntad, mientras
yo estaba logrando fatigosamente el obrar mi propia
salvaci6n con temor y temblor.
Convencido de incredulidad, hacia a Dios un mendominantes~ especialmente, el de predicarme a mi mistiroso. El Senor me trajo cara a cara con mis pecados
mo, en lugar de Cristo y entreteniendome en pensamientos halagadores despues de mi predicaci6n. Me era imposible el no hacerme de reputaci6n y buscar el honor
que s6lo viene de Dios. Satanas trat6 por todos los medias de apartarme de la Roca de los Siglos, pero gracias a Dios, que finalmente acerte con el metodo de
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vivir la vida cristiana momento por momento y entonces halle descanso.
Me siento encerrado en una moment6:nea dependencia
de la gracia de Cristo. No permitiria al adversario turbarme por el pasado o el futuro, porque cada paso lo
busco para la necesidad del momento. He decidido
ser un hijo de Abraham, y andar por pura fe en la Palabra de Dios y no en los sentimientos o emociones internas. Buscaba ser un cristiano segun la Biblia. Desde
aquel tiempo el Sefior me ha dado victoria completa
sobre el pecado que me esclavizaba. Me deleito en el
Sefior y en su Palabra. Me deleito en la obra como ministro. Soy compafiero del Padre y de su Hijo Jesucristo.
Soy un nifio en Cristo. Se que mi progreso ha sido poco,
comparado con el que muches han hecho. Mis sentimientos varian, pero cuando esto sucede, alabo a Dios
y confio en su Palabra; y cuando estoy hambriento y
mis sentimientos se han ido, hago lo mismo. He determinado andar por la fe y no por los sentimientos.
Creo que el Sefior est6: comenzando a avivar su obra
entre mi gente. "jBendito sea Dies!" Que el Sefior le
llene de su plenitud y le de la mente de Cristo. jOh, sea
fiel! Ande delante de Dies y sea perfecta. Predique
la Palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. El Sefior
le ama. El obra con usted. Descanse plenamente en la
promesa, "He aqui yo estoy con vosotros todos los dias
hasta el fin del mundo."
Su compafiero de m.ilicia:
Guillermo Hill
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Dificultades
enCuanto
a la Direccion
Divina
Has comenzado ahora, querido lector, la vida de fe.
Te has entregado al Senor, para ser cabal y completamente suyo, y estas ahora completamente en sus monos, a fin de ser amoldado y adaptado segun su prop6sito divino, en un vaso para su honra.
Tu mas fervoroso anhelo, es seguirle doquier te guie,
y ser muy d6cil en SUS manos; y estas confiandole el
"obrar en ti, el querer como el hacer segun su buena
voluntad;" pero he aqui, que hallos una gran dificultad. Todavia no has aprendido a conocer la voz del
Buen Pastor y, por esto, te hallas en duda y perplejidad,
en saber realmente su voluntad en lo que a ti concierne.
Quiza haya ciertos caminos a los cuales parece que
Dios esta llamandote, los cuales tus amigos no aprueban. Es posible que los tales sean de mas experiencia
en la vida cristiana y que a ti mismo te parezca que es
ir demasiado lejos el hacerlo. Apenas puedes soportar
el diferir de ellos en sus opiniones, o el disgustarles.
Sientes tambien mucha timidez al no serles condescendiente en algo, que tu sabes es un deber, pero lo cual
ellos no aprueban. No puedes lograr todavia el desembarazarte de tales impresiones, hallandote, por lo tanto,
sumergido en gran duda e inquietud.
Para el alma completamente rendida, hay salida de
t,-:,das esas dificultades. Repito, completamente rendida,
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porque si hay algun deseo reservado, sobre algun punto, llegaria a ser casi imposible encontrar la mente de
Dios con referencia a aquel; y, por lo tan to, la primera
cosa es estar seguro de que estas realmente dispuesto
para obedecer a Dios, fuere lo que fuere al respecto. Si
no obstante este es tu prop6sito, y tu alma solo necesita
conocer la voluntad de Dios para obedecerla, entonces,
seguramente no puedes dudar de su complacencia en
hacerte conocer su deseo y guiarte en el camino recto.
Con referencia a esto, hay muchas citas biblicas muy
claras. Toma, por ejemplo Juan 10:3-4, "Y a sus ovejas
llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera
las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen
porque conocen su voz," o bien, Juan 14:26, "Mas el Consolador, el Espiritu Santo, al cual el Padre enviara en
mi nombre, El os enseiiara todas las cosas y os recordara todas las cosas que os he dicho," o Santiago 1:5-6,
"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduria, demandela a Dios, el cual da a todos abundantemente y
no zahiere y le sera dad a," etc.
Con tales declaraciones como las recien mencionadas
y muchas mas como ellas, debemos creer que la direcci6n divina nos esta prometida y que, por lo tanto,
nuestra fe debe esperarla. Esto es esencial, porque, en
Santiago 1:6-7, se nos dice: "Pero pida en fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda
de la mar, que es movida del viento, y echada de una
parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibira
ninguna cosa del Senor."
Asienta primero del todo este punto y no permitas
que sugestiones de dudas te desvien de una fe inmutable en cuanto a esto, que la direcci6n divina ha sido prometida, y si la aspiras, la recibiras.
Inmediatamente debes recordar que nuestro Dios es
todo ciencia y todo sabiduria, y que por lo tanto es
muy posible que te guie por senderos en los cuales El
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sabe que grandes bendiciones te aguardan; pero a la
corta vision humana que esta en tu derredor, parece que
s6lo resultara en confusion y perdida. Debes aprender
de Lucas 14:26-33 y de pasajes similares que para ser
un discipulo y seguidor de tu Senor, tal vez seas llamado
a dejar interiormente todo lo que tienes, padre o madre,
hermano o hermana, esposo o esposa; o puede ser tambien tu propia vida. Salvo la posibilidad de que esta
verdad sea claramente reconocida, te encontraras en dificultades, pues a menudo, sucede que los hijos de Dies
que entran en esta vida de plena obediencia, son, tarde
o temprano, guiados per senderos desaprobados
por
aquellos a quienes mas amor profesan; y si no estan preparados para esto y pueden confiar en el Senor hasta
el fin y, en todo y para todo dilicilmente sabran a que
atenerse y que hacer.
No obstante, habiendo side asentados estos puntos,
viene ahora el asunto de· come se nos presentara la
direccion divina y como podremos conocer su voz. Hay
cuatro modes en que Dies nos revela su voluntad. Mediante las Escrituras; por las circunstancias providenciales; por medic de la conviccion de nuestro mas elevado conocimiento y por las impresiones del Espiritu
Santo en nuestras mentes. Donde estas cuatro formas armonizan, no hay duda de que es Dies quien habla. Dejo
establecido como fundamento que nadie podra contradecir, que• sin duda su voz estara siempre en armonia consigo mismo, no importa las diferentes formas en
que pueda hablar. Las voces podran ser muchas, pero el
mensaje uno. Si Dios me indica en alguna forma hacer
o dejar de hacer alguna cosa, no puede, con toda seguridad, decirme lo contrario en otra voz. Si hay contradiccion en las voces, muestra que no provienen de
una sola persona. Por consiguiente, mi regla para el
discernimiento de la voz de Dies, es poner a prueba
esta armonia.
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Las Escrituras primeramente. Si estas en duda sobre
algun asunto, debes, antes que otra cosa, consultar lo
que la Biblia dice acerca de el y ver si hay alguna direcci6n, expresamente para tu caso. Hasta que hayas encontrado y obedecido la voluntad de Dios como se haIla revelada, no debes pedir ni esperar una revelaci6n personal, separada y directa. Hay un gran numero de errores fatales en cuanto a la direcci6n divina,
debido a que muchos pasan por alto esta regla tan
simple. Donde nuestro Padre ha escrito e indicado la
direcci6n, acerca de algun asunto, no va a hacernos
una revelaci6n expresamente para nosotros. Y si faltamos en escudrifi.ar y obedecer las Escrituras en lo
que nos indica y en su lugar, prestamos atenci6n a voces internas, nos exponemos a ilusiones, y casi inevitablemente, caeremos en el error.
Ningun hombre, por ejemplo, necesita o puede esperar que le sea dada ninguna revelaci6n personal en
el asunto de robar. Esto parece una cosa tan clara, la
cual no deberia aun mencionar, pero yo he hallado
muchos cristianos que lo han pasado por alto y como
resultado han caido en el fanatismo. Conod una piadosa
cristiana quien encontr6 el texto: "Todas las cosas son
vuestras;" impresion6 su mente con gran fuerza, por
un dinero, que pertenecia a una amiga suya y, acerca
del cual, habia recibido "como mandamiento," el posesionarse de el. Y, despues de una gran lucha, obedeci6n aquella falsa direcci6n, acarreando los mas desastrosos resultados. Si ella, en lugar de hacer esto se
hubiera sometido al plan de escudrifi.ar lo que las Escrituras dicen sobre el robo, hubierase librado de tal caida.
Es verdad que la Biblia no siempre nos da el derrotero particular de cada curso y, en tales casos, necesitamos y debemos esperar direcci6n en otra forma. Sin
embargo, las Escrituras son mas explicitas, aun en los
detalles, que lo que la gente piensa y no hay muchos
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negocios c asuntos en la vida para los cuales no encontramos indicaci6n directa en el Libro de Dios. Tomemos el asunto de vestirnos y tendremos 1 Pedro 3:3-4 y
1 Timoteo 2:9. El asunto de la conversaci6n y, leemos
Efesios 4:29 y 5:4. Otro caso: el perdonar las injurias y
establecernos sobre nuestros derechos y tenemos Romanos 12:19-21; Mateo 5:38-48 y 1 Pedro 2:19-21. Tomemos el asunto, "el perdonarnos los unos a los otros;"
Efesios 4:32 y Marcos 11:25-26. La conformidad con el
mundo y hallaremos la respuesta en Romanos 12:2; 1
Juan 2:15-17; Santiago 4:4; ansiedades de diversas indoles, Mateo 6:25-34 y Filipenses 4:6-7. Solamente doy
estos, para mostraros cuan completamente practica es
la Biblia en cuanto a direcci6n. Si por lo tanto, te encuentras en perplejidad, antes que otra cosa, investiga
y ve lo que la Biblia habla del punto en cuesti6n, pidiendo a Dios que te lo aclare, por el poder de su
Espiritu y mediante las Escrituras. Y cuando lo veas
claramente ensefiado alli, debes obedecer. Ninguna direcci6n especial te sera dada sobre lo que las Escrituras ya han indicado y expresado; no puede haber
direcci6n divina que contradiga a la Palabra de Dios,
la Biblia.
Con todo, es esencial recordar en conecci6n con esto,
que la Biblia es un libro de principios y no de desconectados aforismos. Textos aislados pueden, a menudo, aprobar cosas, a las cuales los principios de las Escrituras,
son totalmente opuestos. Yo creo que todo fanatismo comienza por este camino. Un texto aislado puede impresionar de tal manera la mente, que parezca una necesidad obedecer, no importa cuan err6neo sea. Y asi los
principios escriturales son violados bajo el pretexto de
obediencia a las Escrituras. En Lucas capitulo 4, el enemigo us6 textos aislados para garantizar sus tentaciones, en tanto que Cristo le resisti6 por la enumeraci6n
de principios.
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Si con todo, al escudrifiar la Biblia, no encuentras
principios asentados sabre tu punto o dificultad, debes
entonces buscar direcci6n por las otras formas expresadas. Y Dios, seguramente, te hablara, ya sea por convicci6n de tu mas elevado raciocinio, o por sus circunstancias providenciales, o por una impresi6n interior muy
clara. En toda direcci6n verdadera, estas cuatro voces,
come ya hemes dicho, necesariamente armonizaran porque Dias no puede expresar algo en una voz y contradecirlo en otra. Por lo tanto, si sientes una impresi6n de
deber, debes ver si esta de acuerdo con las Escrituras,
y sj se recomienda por tu mejor conocimiento y si
tambien, coma los Cuaqueros decimos, "los caminos
estan abiertos'' para llevarla a cabo. Si alguna de
estas pruebas fracasan, no es seguro proceder, sino
debes esperar en tranquila confianza, hasta que el Senor te muestre el punto de armon:ia, el cual, tarde o temprano, se hara si es su voz la que ha hablado. Cualquier
cosa, fuera de esta armonia divina, debe ser rechazada,
por no provenir de Dios. Perque no debemos olvidar
nunca, que pueden venir impresiones de otras fuentes,
tan bien como del Espiritu Santo. El personalismo
fuerte de quienes nos rodean, es una fuente de gran
nu.mere de nuestras impresiones. A menudo tambien
se presentan debido a una mala condici6n fisica, la
cual pinta las cosas mas de lo que sofi.amos. Y finalmente, las impresiones provienen de aquellos enemigos
espirituales que parece estan acechando cada viajero
que anhela entrar en las mas elevadas regiones de la
vida espiritual. En la misma epistola, donde se nos dice
que estamos sentados "en lugares celestiales en Cristo"
(Efesios 2:6), se nos explica tambien que tendremos que
luchar alH, con enemigos espirituales (Efesios 6:12). Estes enemigos espirituales, quienes quiera que ellos puedan ser, pueden comunicarse con nosotros, necesariamente por media de nuestras facultades intelectuales
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y sus voces, por lo tanto, sera:n como la voz de Dios,
una impresi6n interior efectuada en nuestros espfritus.
Por consiguiente, asi como el Espiritu Santo puede decirnos por impresiones la voluntad de Dios concerniente a nosotros, asi tambien estos enemigos espirituales
nos indican en igual forma lo que ellos nos demandan,
disfraza:ndose, por consiguiente, como "6:ngeles de luz,"
que han venido para acercarnos mas a Dios. Muchos
hijos de Dios fervorosos y honestos de coraz6n han sido
engafiados y llevados por caminos de extreme fanatismo, mientras que pensaban seguir muy cerca al Sefior. Dios que vela sinceridad de tales corazones, puede
y lo hace, estoy seguro, apiadarse y perdonarles, pero
las consecuencias que a menudo resultan de tales vidas
son lastimosas. No es suficiente tener un guia, debemos
resolver el origen de esas direcciones, antes que nos
pongamos a seguirlas. No es suficiente tampoco, que
las direcciones sean muy notables, o que las coincidencias sean muy sorprendentes, para establecerlas como
seguras y provenientes de Dios. Durante todas las edades el perverse mundo y los agentes falaces han tenido
la potestad de obrar milagros, predecir eventos, revelar
secretes y dar sen.ales; y el pueblo de Dios ha sido siempre enfa:ticamente exhortado a no ser engafiado de este modo.

Es esencial, por lo tanto, que nuestras indicaciones
de "guia," sean todas probadas por las ensefianzas de
las Escrituras. Pero esto s6lo tampoco es suficiente. Deben ser tambien probadas por nuestro elevado juicio
espiritual, o a lo que se llama familiarmente "sentido
comun."
Hasta donde yo puedo ver, las Escrituras presentan
en todas partes como una cosa esencial en los hijos
de Dios, el uso de todas las facultades que nos han sido
dados. Las facultades exteriores estan para nuestro andar exterior y las interiores esta:n para su orden. Y ellas
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pueden esperar tambien el ser guardadas de tropezar
con piedras en lo externo, andando a ciegas, como el
ser guardados de tropiezos espirituales si se hacen a
un lado el juicio y sentido comun en la vida interior.
Sin embargo, alguno puede decir aqui: "Pero yo
pensaba que nosotros no debemos depender de nuestro entendimiento humano en las cosas divinas." Respondo a esto, que nosotros no vamos a depender de
nuestro entendimiento humano no iluminado; sine de este juicio, iluminado per el Espiritu de Dios. Eso es, que
Dies nos hablara por las mismas facultades que nos ha
dado y no independientemente
de ellas; justamente como usamos nuestros ojos fisicos en nuestro andar exterior, no importa que "tan llenos de fe" seamos, asi
debemos usar "los ojos interiores de nuestro entendimiento" en nuestro andar interior con Dios.
La tercera prueba, a la cual nuestras impresiones deben ser sometidas, es la de circunstancias providenciales. Si una "direcci6n" es de Dios, el camino siempre se
abrira para ella. Nuestro Senor nos asegura esto cuando dice, en Juan 10:4: "Y como ha sacado fuera las
propias, va delante de ellas; y le siguen." El va delante para abrirnos el camino y estamos para seguirle en
el camino que nos ha abierto. Nunca es una sen.al de
direcci6n divina, cuando los cristianos insisten en abrir
su propio sendero, imponiendose con arrogancici: sobre
todas las cosas opuestas. Si el Senor "va delante" de
nosotros, El nos abrira puertas y no tendremos necesidad de derribarlas por nuestra propia cuenta.
El cuarto punto que yo dare es este, que asi como
nuestras impresiones deben ser probadas, como he demostrado, por las otras tres voces, asi deben estas a su
vez ser puestas a prueba por nuestras impresiones interiores. Y si sentimos una "detenci6n en nuestras mentes," acerca: de algun punto, debemos esperar, hasta
que esto haya desaparecido, para ponernos en acci6n.
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Una senora cristiana, la cual, habia avanzado en la vida
divina, con rapidez poco comun, me di6 con "el secrete"
este simple precepto: "Yo siempre obedezco al freno."
No debemos pasar por alto la voz de nuestras impresiones interiores, ni imponernos sobre ellas, mas que las
otras tres, de las cuales ya hemos hablado.
Todo don precioso peculiar, esta siempre necesariamente ligado con algun peligro peculiar. Cuando el
mundo espiritual se abre para un alma, tanto el bien
come el mal, se preparan para encontrarla. Pero no debemos desanimarnos por esto. l Quien no preferiria entrar en la virilidad con todos sus riesgos y peligros, a
permanecer para siempre, en la ignorancia e inocencia
de la juventud, y quien no preferiria crecer a la medida
de la estatura de Cristo aunque esto envuelva mas sutiles y nuevas formas de tentaci6n?
Por lo tanto, no debemos estar aterrados de abrazar
el bendito privilegio de la direcci6n divina, por el temor
de los peligros que la envuelven. Con las cuatro pruebas
que he mencionado y un sentido divine de "lo apropiado" derivado de la armonia de todas las indicaciones
de Dios, alH no hay nada que temer. Y me parece que
las bendiciones y el gozo de esta directa comunicaci6n
de la voluntad de Dios para nosotros, es uno de nuestros
mas grandes privilegios. El que "Dios cuida" suficientemente de regularizar todos los detalles de nuestras vidas, es la prueba mas fuerte que pueda darnos, para
mostrarnos su amor, que El haya descendido, el decirnos todo acerca de ella y hacernos saber perfectamente
c6mo vivir y andar para agradarle, parece demasiado
bueno para ser verdad. No hacemos caso de pequefi.os
detalles en las vidas humanas, si no sentirnos amor hacia ellas. Para nosotros nos son indiferentes las ocupaciones de la mayoria y el c6mo emplean el tiempo. Pero
tan pronto como comenzamos a amar alguno, empeza-
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mos a cuidar y fijarnos en cosas que antes no nos interesaban.
La ley de Dios, por lo tanto, es solamente otro nombre, para expresar el amor de Dios y cuanto mas minuciosa se hace esta ley en los detalles de nuestras
vidas, mas seguridad tenemos de la realidad de su
amor. Nunca podremos experimentar la plenitud de gozo
y privilegios de la vida escondida con Cristo en Dios,
hasta que hayamos aprendido la lecci6n de una diaria
y frecuente direcci6n divina.
La promesa de Dies es que El obrara en nosotros, el
querer come el hacer, segun su buena voluntad. Por
consiguiente, esto significa que el tomara posesi6n de
nuestros deseos y obrara en ellos por nosotros. Y que
sus sugestiones nos vendran no tanto come mandamientos sino mas bien, come deseos que brotan de nuestro
interior. Se originaran en nuestra voluntad. Sentiremos,
que es algo pensado que deseamos hacer y no come un
pensamiento de deber. Y esto hace que sea un servicio de perfecta libertad; porque siempre es facil hacer
lo que deseamos, aunque las circunstancias sean dificiles. Toda madre sabe que lograria perfecta y facil
obediencia en su nifio, si ella pudiera tomar los deseos del infante y obrar en ellos, hacienda que la
voluntad materna, brotara come anhelo de la criatura.
Y esto es lo que nuestro Padre, en la nueva dispensaci6n, hace para sus hijos. "Escribe sus leyes en nuestros
corazones y en nuestras mentes," de tal manera que
nuestra afecci6n y nuestro entendimiento las abracen,
y somos "inducidos" a obedecer en lugar de ser "forzados."
Por lo tanto, la manera en que el Espiritu Santo obra,
generalmente en una calma completamente obediente
en lo que toca a esta direcci6n directa, es impresionando en la mente el deseo de hacer o dejar cierta cosa.
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Cuando el hijo de Dios ocupado en la orac1on, quiz6:
siente una sugesti6n repentina en su conciencia intima,
en cuanto a algun punto de deber, "Me gustaria hacer
esto o el otro," piensa, "yo deseo hacerlo si es que puedo." Al instante el asunto debe ser presentado al Senor,
con el deseo de obedecerle, si tal sugesti6n proviene de
El en realidad. Y entonces, las pruebas mencionadas deben ser inteligentemente aplicadas, especialmente, si la
sugesti6n est6: de acuerdo con las ensenanzas de las Sagradas Escrituras, con un juicio santificado y con las
circunstancias providenciales. A menudo no es necesario ningun procedimiento distinto de este proceso, porque
nuestra inteligencia espiritual puede ver en una mirada,
lo recto o err6neo del asunto. Pero, sin embargo, cuando
esta armonia divina este reconocida y un sentido divino
de lo apropiado este asentado en el coraz6n, una obediencia inmediata es entonces el curso m6:s seguro y
f6:cil.
El primer memento en que vemos claramente que
una cosa es correcta, es siempre el tiempo cuando es
£6:cil hacerla. Si "dejamos al razonamiento" como los
Cu6:queros lo expresaron, la oportunidad de oro est6:
perdida, y la obediencia, cada momento que la dilatamos viene a hacerse m6:s y m6:s dificil. La vieja voluntad propia despierta en nuestra vida; y las energias
que debieran ser ocupadas en la obediencia, son absor bidas en la contienda con dudas y razonamientos.
Sin embargo, sucede a veces que, a pesar de todos
nuestros esfuerzos para descubrir la verdad, el sentido
divino parece que no viniera y nuestras dudas y perplejidades continuan sin ser iluminadas. En adici6n a
esto, nuestros amigos difieren de nosotros y se oponen
a nuestro curso. En tales casos, no hay m6:s que hacer
que esperar hasta que la luz venga. Pero debemos esperar en fe y en actitud de pleno rendimiento, diciendo
un continuo "si" a la voluntad de nuestro Senor, sea
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ella cual fuere. Si la sugesti6n proviene de El, continuara y se fortalecera:; si no es de El desaparecera, y
debemos casi olvidar que la hemos tenido. Si continua,
si cada vez que tenemos comuni6n con el Senor parece
volver, si dificulta nuestros momentos de oraci6n y quita toda nuestra I,>az y, finalmente, si se conforma a la
prueba de la armonia divina de la cual ya hemos hablado, entonces podemos asegurarnos que proviene de
Dios y debemos rendirnos a ella o sufrir una indecible
perdida.
El ap6stol nos da una regla en referenda a cosas dudosas, la cual me parece muy explicita. El habla, refiriendose a cierta clase de comidas, las cuales son ceremonialmente inmundas, y despues de habe,rnos declarado su propia libertad, nos dice: "Yo se y estoy persuadido por el Senor Jesus, que nada hay inmundo en
si mismo, pero aquel que estima alguna cosa ser inmunda, a el es inmunda." Y recapitulando escribe: "l Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a si mismo con lo
que aprueba. Y si hace diferencia se condena si come,
porque come, no de fe, y todo lo que no es de fe, es
pecado."
En todo asunto dudoso, no debes ponerte en acci6n
hasta recibir luz de Dios para conocer con claridad su
plan. Muy a menudo encontraras que la duda ha sido
su misma voz, llamandote a una conformidad mayor a
su voluntad; pero a veces estas dudas son solo tentaciones o m6rbidos sentimientos, a los cuales seria poco
sabio entregarnos y el unico camino seguro, es esperar
hasta obrar con fe. "Porque todo lo que no es de fe, es
pecado."
Trae tus perplejidades present es al Senor. Dile que
s6lo quieres conocer y oir su voz. Pidele que te lo aclare. Prometele obediencia en lo que sea.
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Cree implicitamente que El esta guiandote segun SU
Palabra. En toda cosa dudosa espera hasta tener luz.
Aguarda y escucha continuamente su voz y, en el momento que estes seguro de ella, pero no hasta entonces, rindete a una obediencia inmediata. Confia, que si
no es su voluntad, El te hara borrar la impresi6n anterior,
pero si coninua y esta en armonia con las otras voces,
no temas obedecerla.
Confia en el Senor sobre todas las cosas.
fe es mas necesaria que hasta entonces. El
tido guiarnos. Tule has pedido que lo haga.
bes creer que lo hace y debes tomar lo que
mo su direcci6n.

Nunca la
ha promeAhora devenga, co-

Ningun padre ni maestro terrenal puede guiar a sus
hijos o a sus siervos, si ellos refutan el tomar sus mandates coma la real expresi6n de su voluntad. Y Dios
no puede guiar aquellas almas que nunca confian lo suficiente para creer que El lo esta hacienda.

iSohre todo, no temas esta vida bendita, vivida hora
tras hora y dia tras dia, bajo la direcci6n del Senor I
Si El te busca para sacarte del mundo y acercarte,
haciendote conforme a su semejanza, no le huyas. Regocijate. Abrazale avidamente. Que toda las cosas se
pierdan, pero que puedas posesionarte de ella.
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Dificultades
Concernientes
a lasDudas
Un gran numero de cristianos, son esclavos del habito
inveterado de dudar. No quiero decir con esto, que
abriguen dudas en cuanto a la existencia de Dios o
a las verdades de la Biblia, sino acerca de su relaci6n personal con el Dios en quien profesan creer, en
cuanto al perd6n de sus pecados, en cuanto a sus esperanzas del cielo y en cuanto a su propia experiencia
interna. Ningun ebrio, ha sido mas esclavo de su vicio,
que lo son ellos de dudar. Cada paso de su progreso espiritual es tornado contra la contienda temerosa de un
ejercito de dudas, que estan constantemente en acecho
y dispuestas a atacarle en el momento favorable. Sus vidas son desdichadas, su utilidad es efectivamente obstruida y su comuni6n con Dios, quebrantada continuamente por sus dudas. Y aunque la entrada del alma a
esta vida de fe, en muchos casos lo pone por completo
fuera de la region donde las dudas viven y florecen, en
otros sucede de que algunas veces, el viejo tirano quiere resucitar y volver a su dominio, y hara que los pies
tropiecen y que el coraz6n se desvanezca, cuando no
pueda tener exito en que el creyente resuelva completamente volver a la esteril vida del desierto.
Indudablemente todos nosotros recordamos nuestra
pueril fascinaci6n y aun horror, en la historia de esclavitud de Cristiano en el "Castillo de la Duda," (El Progreso del Peregrino, Bunyan), por el malvado gigante
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"Desesperaci6n" y nuestra exaltada simpatia por su
huida de aquellas pesadas puertas y de aquel cruel tirano. Poco hemos sospechado que nosotros mismos nos
hemos encontrado prisioneros del mismo gigante y en
el mismo castillo. Pero temo que cada uno de nosotros si somos perfectamente honestos, tendremos que
confesar, por lo menos, una experiencia tal y quiza algunos hemos pasado muchas en esa forma.
Parece extrafio que gentes, cuyo mismo nombre de
creyentes implica que una de sus principales caracteristicas es que creen, tengan que confesar que tienen dudas. Y aun es un habito tan universal, que creo, que si
nuevamente hubieran de nombrarles, el unico nombre
adecuado y descriptivo que deberian llevar muchos de
los hijos de Dios, seria DUDADORES. En efecto, muchos cristianos han caido bajo sus dudas, como de una
clase de dolencia inevitable, de la cual sufren agudamente, y a la cual tienen que tratar de resignarse como
una parte de la disciplina necesaria de esta vida terrenal; y se lamentan sobre sus dudas, como un hombre
puede lamentarse de su reumatismo, considerandose
como un "caso interesante" de una prueba peculiar, la
cual requiere la mas tierna simpatia y la mayor consideraci6n.
A menudo, esto resulta verdadero en algunos cristianos que con todo su coraz6n desean entrar y andar en esta vida de fe y que quiza han dado muchos pasos hacia ella. Puede ser que se hayan zafado de las antiguas dudas que una vez les atormentaron, si sus pecados fueron realmente perdonados, y
si ellos despues de todo llegarian salvos al cielo, pero
no se han librado de su habito de dudar. Simplemente han llevado su costumbre a una plataforma
mas elevada. Quiza ellos digan: "Si, creo yo que mis
pecados estan perdonados y que soy un hijo de Dios
mediante la fe de Jesucristo. No me atrevo a dudar mas
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semejante cosa, pero .... " Y este "pero," incluye una
interminable formaci6n de dudas, implicando la mayor parte de las declaraciones y las promesas que
nuestro Padre celestial ha hecho a sus hijos. Ellos
pelean con una tras otra de las promesas y rehusan
creerlas, hasta que reciban una prueba segura a mas
de la Palabra de Dios, y entonces ellos se maravillan
de que se les haya permitido andar en obscuridad tal
y se miran casi como martires y gimen bajo el conflicto
espiritual peculiar en el cual estan compelidas a
perseverar.
l Conflictos espirituales? Mas valdria llamarles rebeliones espirituales. Nuestra lucha es una lucha de fe y
desde el momento que nos ponemos a dudar, la lucha
cesa y nuestra rebeli6n comienza.
Si me es posible, deseo hacer una vigorosa protesta
contra k...:idudas.
Tanto como puedo unirme a los lamentos de un bebedor y orar junto con el a fin de recibir gracia para
soportar la disciplina de su fatal apetito, podria darle
oido por un instante a los debiles lamentos de estas
almas esclavas, y tratar de consolarlas bajo su misma
esclavitud.
A unos y a otros no quiero hacerles mas que proclamarles la libertad perfecta que para ellos hay en
Cristo Jesus, y suplicar, impetrar e importunarles con todo el poder de mi autoridad, para que se aprovechen de
tal libertad. Ni por un momento escuchare sus excusas
desesperadas. iDebes ser libre, puedes serlo y debes ser
librel
l Querras decirme que es una necesidad inevitable
que Dios sea dudado por sus hijos? lEs necesario que
tus hijos duden de ti? lTolerarias acaso sus dudas,
aunque no fuese mas que por una hora? lTe · compadecerias de tu hijo, condoliendote de el, sintiendo que
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el suyo era "un caso interesante," cuando te dijera: "Padre, yo dudo tanto que no puedo creer que sea tu hijo,
y que tu realmente me amas?" Y no obstante cu6:n a
menudo notamos a hijos de Dios, excusando sus dudas y
diciendo: "Pero yo dudo tanto, que no puedo creer en
el amor y perd6n de Dios," y nadie se horroriza por
esto. Tudebes decir lo siguiente, con la misma complacencia: "Oh, pero yo soy un embustero tal, que no puedo evitar el decir mentiras," y esperar que la gente lo
considere como una excusa suficiente. Creo verdaderamente que delante de Dios, la duda es tan desagradable
y aborrecible como la mentira. Por cierto que le deshonra mas, porque impugna su confianza y difama su
caracter. Juan dice que "El que no crc.e a Dios, le ha
hecho a El mentiroso," y a mi me parece que no hay
cosa peor, que poner sobre el caracter de Dios, la deshonra de un embustero. lAcaso has pensado que este
fuera el resultado de tus dudas?
Recuerdo haber visto una vez la indignaci6n y lagrimas derramadas por el coraz6n de una madre, por
una pequeiia duda de parte de una de sus hijas. Habia
traido dos niiiitas a mi casa, y las dej6 conmigo mientras hacia unas diligencias. Una de ell as con la feliz
confianza de la infancia, se entreg6 a todos los placeres que yo podia proporcionarles y jug6 y canto hasta
que volvi6 su mama. La otra, con la desconfianza de la
madurez, sent6se solo en un rinc6n, a lamentar primero,
si su madre no volveria y si se hubiera olvidado de volver en su busca y comenz6 a pensar que su mama
aprovecharia la oportunidad de deshacerse de ella en
alguna manera, por haber sido una nifia desobediente,
y se puso furiosa y desesperada. Nunca olvidare la mirada de la madre, cuando al volver, la niiia le explic6 la
causa de su llanto. Dolor, amor herido, indignaci6n y
16:stima, todos estos sentimientos mutuamente trataron
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de ejercer su superioridad, y la madre con cierta dificultad comprendi6 en quien estaba la falta.
Quiza sean posibles tales dudas con una madre terrenal, pero nunca, nunca con Dios. Y centenares de veces
en mi vida, cuando esta escena ha vuelto a mi mente,
he recibido ense:fi.anzas profundas y me he compelido
a desechar las dudas que muchas veces han venido a
mi coraz6n, acerca del amor, cuidado y recuerdo que
mi Padre celestial tiene para mi.
Estoy convencida, que para mucha gente, la duda
es una lujuria y el negarselas a si mismo seria la cosa
mas dura que podria acontecerles. Y cuando se es indulgente con la lujuria vienen resultados tristes. Quiza
ya los ha traido a tu propia experiencia cristiana, de tal
modo que te hayas inclinado a decir: "i Ay de mi!" Si
para mi no es un placer sino una prueba terrible." Espera un instante. Procura renunciar a ellas, y muy pronto hallaras si lo es o no. l,Acaso no vienen las dudas
a tu puerta como una compa:fi.ia de amigos simpatizantes, quienes aprecian tu caso y vienen a condolerse contigo? l,Y no es lujuria el reposar con ellas y entretenerlas, escuchar todos sus argumentos y unirse a sus lamentaciones? l,No sera negarte a ti mismo, el volverte
resueltamente de ellas y negarte a esuchar una de las
palabras que te dicen? Si no lo sabes, pruebalo y convencete.
lNunca has experimentado c6mo se deleitan los sentidos en pensamientos malsanos contra aquellos que tu
crees que te han ofendido? l,Has conocido la fascinaci6n positiva que te trajo su falta de bondad y el atisbar su malicia e imaginar toda clase de males y cosas
err6neas acerca de ellos? Esto te ha hecho perverso, por
supuesto, pero ha sido una close de perversidad fascinadora a la que tu no puedes facilmente renunciar.
Justamente, ha sido asi el placer de dudar. Ciertas

93

cosas no han andado bien en tu experiencia. Las providencias han sido misteriosas, has tenido tentaciones
peculiares, tu caso parece distinto al de los demas.
l Que mas natural que pensar que por alguna raz6n
Dios se ha olvidado de ti, que note ama, y que tu bienestar le es indiferente? jCuan irresistible es la convicci6n de que tu eres demasiado malo para que El te
cuide, o demasiado ingobernable para que El te manejel
No quieres con esto culpar al Senor o acusarle de
una injusticia, porque tu sientes que su indiferencia y
abandono, es nada mas que lo que mereces por tu indignidad; y este subterfugio te deja en plena libertad,
bajo la mascara de verdadero reconocimiento de tu
condici6n, para consentir con tus deshonrosas dudas.
Posiblemente te parecera que dudas de ti mismo, pero
no es as£, sino que realmente dudas del Senor, consintiendo en pensaniientos err6neos de El, como pudieras
hacerlo con un enemigo humano. Porque El declara que
vino a salvar no a los justos, sino a los pecadores; y tu
propio pecado e indignidad en lugar de ser una raz6n
para que El no te ame ni cuide, es realmente la causa
principal de su amor y cuidado.
Con la misma raz6n el pobre corderito extraviado en
el desierto, puede decir: "Me he perdido; y por esta
raz6n el pastor no puede amarme ni cuidarme pues el
s6lo ama y cuida a los corderos que nunca se extravian." Igualmente puede decir el enfermo, "Estoy enfermo y por esto el doctor no vendra a verme ni me dara
medicina, porque el solamente cuida y visita la gente
que esta bien." Jesus dice: "Los sanos no tienen necesidad de medico, sino los enfermos." Y otra vez dice,
"l Que hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las noventa y nueve en el
desierto y va a la que se perdi6 hasta que la halle?''
(Lucas 15:4-6). Cualquier pensamiento acerca de Jesus,
que no concuerde con esto es ofensivo y ceder a ello es
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peor que ceder a opm1ones malas acerca de los seres
humanos. Desde el principio hasta el fin de la vida cristiana, siempre es pecaminoso el ocuparse e!l dudas. Las
dudas y el desanimo provienen siempre de malas fuentes y siempre son falsas. La unica forma de combatirlas
es con una negativa directa y enfatica.
Esto me trae a la parte practica del asunto, es decir:
c6mo librarnos de este habito fatal. No podrfa dar otra
respuesta, que seremos libres de esto en la misma forma
en que hallamos libertad de cualquier otro pecado. Esta
se halla en Cristo y solo en El. Debes traerle tus dudas
como lo has hecho con tus otras tentaciones. Debes
hacer con ellas lo mismo que con tu genio o con tu
orgullo; esto es, debes rendirlas al Senor; creo que el
remedio efectivo sera hacer el prop6sito de abandonarlas como se haria con la bebida, confiando solo en el
Senor para guardarlo con firmeza.
Como en cualquier otro pecado, la fortaleza reside
en la voluntad; y esta y el prop6sito de dudar deben ser
rendidas a Dios exactamente como cualquier otra tentaci6n. Dios siempre toma posesi6n de una voluntad asi
rendida y si llegamos al punto de decir que no dudamos y le rendimos la fortaleza central de nuestra
naturaleza, su bendito Espiritu comenzara a obrar en
nosotros "todo el placer de su voluntad" y nos encontraremos guardados de dudar por su poder vencedor y
grandioso.
La dificultad esta en que el cristiano, cuando se trata
de la duda, no siempre hace un completo rendimiento,
sino se reserva cierto derecho para dudar, como si fuera
necesario en algunas ocasiones.
"No quiero dudar mas," diremos, "o espero que no
lo hare." La libertad de dudar debe ser rendida para
siempre y debemos consentir a una vida continua de
inevitable confianza. Crea que a menudo es necesario
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efectuar un pacto definido en este asunto. Creo que ei::
tan necesario en el caso del que duda como en el ebrio.
No debe abandonarlo por grados. En este caso, el principio de total abstinencia es necesario.
Entonces, una vez hecho el rendimiento, debemos
confiar absolutamente en el Senor, que El nos libertara
en el tiempo de tentaci6n. Y cuando el momenta del
asalto llegue, debemos levantar en seguida el escudo
de la fe. Cuando lleguen las primeras sugestiones de
dudas debemos llev6:rselas al Senor, para que El se entienda con ellas. No debemos permitir las dudas ni aun
un instante. Y aun cuando se presentaren con aparentes
razones o bajo la mascara de fingida humildad, simplemente debemos decir: "No me atrevo a dudar, debo confiar. Dios es mi Padre y El me ama, Jesus me salva, y lo
hace ahora." Con estas palabras "Jesus me salva ahora,"
repetidas una y otra vez, derrotaremos al mas numeroso
ejercito de dudas que jamqs nos haya asaltado. He
probado esto un sinnumero deveces y jamas me ha fracasado. No te detengas para argilir contigo mismo o con
tus dudas. No les prestes atenci6n ni en lo mas minimo.
Cierrales la puerta en la cara y niegate aun a decir
una palabra con ellas. Responde escrituralmente, es decir, con el "Escrito esta." Mira a Jesus y dile que conHas en El y que seguir6:s haciendolo. Entonces deja
que las dudas griten todo lo que quieran, nada te haran si tu no les das entrada.
Yo ·se que al hacer esto, te parecera como si cerraras
la puerta en el rostro de tus mejores amigos y que tu
coraz6n las deseara a veces, mas que los israelitas sus
ollas de came de Egipto. Pero niegate a ti mismo; toma
tu cruz en este asunto y rapida y firmemente rehusa escucharles una sola palabra.
Cuantas veces al levantarme, se me han presentado
un ejercito de dudas, a las puertas de mi coraz6n clamando admisi6n. Nada me ha parecido real, nada ver-
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dad; y mucho menos me ha parecido que yo, miserable e infeliz, pudiera ser el objeto del amor de Dios o
de su cuidado. Si yo les permitiera la entrada y las invitara a tomar asiento y conformarse (por decirlo asi)
lque placer hubiera experimentado muchas veces? Pero
ya hace aiios que he hecho promesas acerca de las du·
das y me atrevo tanto a violar mi promesa en cuanto a
estas, como en cuanto a no beber bebidas alcoh6licas.
No dare admisi6n a la primera duda. Asi es que en semejantes ocasiones he tenido necesidad de tomar el
escudo de la fe, en cuanto me he aseverado de estas
sugestiones de dudas y las he puesto a todas en las manos del Senor cerciorandome de mi fe en El, y repitiendo
estas simples palabras: "Dios es mi padre; soy su hija
perdonada, El me ama, Jesus me salva, Jesus me salva
ahora." La victoria que he tenido, ha sido siempre completa. El enemigo ha penetrado cual rio, pero "el espiritu
de Jehova levantara bandera contra el" (Isaias 59:19).
Y todas mis dudas desaparecieron y he podido unirme
al canto de Moises y los hijos de Israel: "Cantara yo a
Jehova porque se ha manifestado grandemente, echando en la mar al caballo y al queen el subia. Jehova es
mi fortaleza y mi canci6n y hame sido por salud" (Exodo 15:1-2).
Queridas almas que dudais, obrad en una forma similar a la que os he indicado y la victoria sera vuestra.
Quiza pensareis que vuestras dudas son necesarias en
vuestro caso particular, debido a la peculiaridad_ de
temperamentos, pero enfaticamente os aseguro que no
es asi. No teneis mas derechos de dudar de vuestro Padre celestial que del terrenal. En ambos casos, depende
de la palabra de ellos y no de vuestros sentimientos;
y ningun padre terrenal ha mostrado su paternidad tan
evidentemente y con tanto amor como vuestro Padre
celestial lo ha hecho. Si no creeis, "haceis a Dios mentiroso;" y debeis hacer que vuestra fe ande a la par
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de "-:uestra obediencia. Yo creo que aunque tuvierais que
monr en el acto, obedeceriais a Dios. Creedle aun a
costa de vuestra vida. Puede ser que el conflicto sea
severo, a veces parece insoportable, pero haced que
vuestra incambiable declaraci6n en adelante sea, "Aunque me mate en El confiare." Cuando vengan las dudas, no les salgas al encuentro con argumentos, sino
con aseveraciones de fe. Todas las dudas son ataques
del enemigo; el Espiritu Santo jamas las sugiere. El es el
Consolador, y no el Acusador; y no nos muestra nunca
nuestra necesidad sin ensefi.arnos al mismo tiempo la
gracia divina que la suplira.
No des oportunidad a tus dudas, ni por un memento.
Huye de ellas con horror come si fuesen blasfemias, porque en realidad lo son. Quiza no puedas impedir que
ellas vengan, como no puedes impedir que los muchachos de la calle blasfemen mientras tu pasas; pero en
la misma manera, puedes rehusar unos y otros; pues en
igual forma que te opones a escucharles o a unirte con
ellos en sus juramentos, puedes desechar las dudas. No
son tus dudas hasta que tu no accedes a ellas. Una forma practica de desecharlas, es confesar nuestra fe a alguna persona, en el lenguaje mas determinado posible o
escribirlo o bien decirselo al Senor.
Por lo tanto, cuando cierres este libro, escribe tu determinaci6n de no dudar jamas. Haz un convenio con
tu Dias. Rindele tu liberiad de dudar para siempre.
Haz que en este punto tu voluntad quede con la de Dias.
Y confia en El para que te guarde firme. Dile tu debilidad y vicio de dudar y cu6:n incapaz has sido de veneer y encomiendale a El todo tu asunto. Dile que no lo
volver6:s a hacer y une tus fuerzas a las suyas contra
este enemigo comun; y ponte firme "mirando a Jesus"
"manteniendo firme la profesi6n de nuestra fe sin fluctuar, porque fiel es el que prometi6" (Hebreos 10:23). Amparate en Su fidelidad, no en la tuya. Le has encomen-
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dado el cuidado de tu alma como a fiel Creador y jamas
para admitir la posibilidad de su infidelidad.
Cree, El es fiel, no porque tu lo sientas o lo veas, sino
porque El lo dice. Cree, sientas o no sientas. Cree aun
cuando te parezca que no es real. Cree activamente
y cree con persistencia. Cultiva la costumbre de creer
y no permitas que tu fe falte aun ante lo que parezca razonable. El resultado sera que tarde o temprano reconoceras la realidad y tus dudas se desvaneceran ante
la gloria refulgente de la fidelidad absoluta de Dios.
La regla inexorable en nuestra vida espiritual, es que
"segun nuestra fe nos sera hecho;" y esta regla se aplica para ambos casos y debemos esperar que asi sera
hecho cuando dudamos.
Yo creo que la duda y el desanimo son puertas para
el mal, mientras que la fe es un muro inexpugnable
contra el.
Amado lector que dudas, me compadezco de tus dudas de todo coraz6n. Reconozco tu sinceridad, piedad
y tus esfuerzos para alcanzar una experiencia definida
de paz con Dios por medio de nuestro Senor Jesucristo:
y se tambien que tu fatal costumbre de dudar te lo ha
impedido. Deseo que por mis palabras tus ojos sean
abiertos, para ver la victoria que esta a tus mismas puertas. Prueba mi plan y veras si no es verdad, que, "de
acuerdo con tu fe te sera hecho."
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Captlufo 10
LasTentaciones
En el desenvolvimiento practico de la vida de fe se
cometen un gran numero de equivocaciones concernientes al asunto de la tentaci6n.
Primeramente parece que la gente espera que despues
de que el alma ha entrado en esta vida de descanso en
el Senor, cesaran las tentaciones; y piensan que la libertad prometida no es solamente de ceder a las tentaciones, sino aun de ser tentadas. Por consiguiente,
cuando hallan que "el cananeo habita en la tierra" y ven
"las grandes ciudades amuralladas hasta el cielo" se
desaniman completamente, piensan que han errado en
alguna manera y que, despues de todo, esa no puede
ser la verdadera tierra de Canaan que con tanto anhelo
buscaban.
Otro error que cometen es el de mirar a las tentaciones como pecado y se culpan de las sugestiones del
mal, aunque saben demasiado bien cuanto las aborrecen. Esta manera de pensar, les trae condenaci6n y
desanimo y si esta prosigue, siempre nos conduce a la
caida. El pecado hace siempre una presa facil del alma
desanimada; y esto sucede a menudo por el mismo temor de haber caido.
Para hacer frente a la primera de estas dificultades
s6lo es necesario referirnos a las declaraciones escriturales que nos dicen que la vida cristiana es una
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guerra; y que la lucha se intensificara mas cuando estemos "sentados en lugares celestiales en Cristo Jesus,"
y somos llamados para luchar con enemigos espirituales cuyo poder y destreza en tentarnos, es indudablemente superior al que habiamos hallado en nuestra vida anterior. La verdad es que, por lo general, las tentaciones aumentan un decuplo, en lugar de disminuir
cuando estamos en la vida de fe, pero no por esto debemos suponer ni por un instante que no hemos hallado
la anhelada experiencia. A menudo las fuertes tentaciones son prueba de abundancia de gracia y no de la falta
de ella. Cuando los hijos de Israel abandonaron primeramente a Egipto, el Senor no les condujo por el pais de
los filisteos, aunque este era el camino mas cercano;
porque Dios dijo: "No sea que la gente vuelva cuando
vea la guerra, y retroceda a Egipto." Pero despues, cuando ellos aprendieron mejor a depositar su confianza en
El, permiti6 que sus enemigos les atacaran. Ademas,
en su peregrinaci6n por el desierto, encontraron muy pocos enemigos y pelearon en muy pocas batallas, en
comparaci6n con las que se llevaron a cabo en la tierra
de Canaan, donde encontraron para veneer siete grandes naciones y treinta y un reyes gigantes y ciudades
amuralladas que tomar.
Jamas hubieran podido luchar con los Cananeos, Heteos, Amorrheos, Pherezeos y Jebuseos si no hubieran
llegado a la tierra de estos enemigos. Por lo tanto, amado cristiano, el mismo poder de tus tentaciones, sea quiza la prueba mas evidente que estas en la tierra prometida que tanto buscabas, pues tales tentaciones son
peculiares en ella; por lo tanto, nunca debes permitir
que te traigan dudas en cuanto a tu experiencia cristiana.
El segundo error no es tan facil extirparlo. Parece
que no vale la pena decir que la tentaci6n no es pecado y, sin embargo, el mal entendimiento de esta verdad trae muchas tristezas. La solo sugesti6n de mal, pa-
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rece que nos ha contaminado; asi es que la pobre alma
tentada comienza a sentirse mala y alejada de Dios, por
haber tenido tales pensamientos y sugestiones. Es como
si algun ladr6n hubiera penetrado en alguna casa para hacer sus fechorias, y cuando su propietario le resistiera y expulsara, el maleante le acusara de querer
robar. Es una de las mas grandes artimanas del enemigo para enganarnos. El viene y nos sugiere algo malo,
dudas, blasfemias, celos, envidia y orgullo y luego nos
rodea y dicenos: "jOh, que depravado debes ser para
pensar tales cosas! jC6mo se ve que no has estado confiando en el Senor, porque si asi hubiera sido, no hubieras est ado pensando tales cosas !" Y esto nos parece
tan razonable, tan plausible, que lo aceptamos como si
verdaderamente fuera nuestro, y asi venimos bajo condenaci6n y nos desalentamos completamente; y asi le
es facil a la tentaci6n, llegar a ser pecado actual. Una
de las cosas mas fatales en esta vida de fe, es el desaliento; una de las mas eficaces la confianza. Un hombre
sabio, dijo, que para veneer la tentacion no hay como la
confianza primeramente, segundo confianza, y confianza
tercero. Hemos de esperar ser vencedores. Esto es porque el Senor dijo tan a menudo a Josue: "Esfuerzate y se
valiente, no temas ni desmayes; s6lo que te esfuerces
y seas valiente." Y esta es la raz6n por la cual El nos
dice: "No se turbe vuestro coraz6n ni tenga miedo"
(Juan 14:27). El poder de la tentaci6n, esta en el desaliento de nuestros corazones. El enemigo sabe esto muy
bien, y siempre comienza sus asaltos con desanimarnos,
si el puede llevarlo a cabo.
Este desanimo se produce a veces por lo que pensamos, es una tristeza justa y un disgusto con nosotros
mismos por sernos tales cosas una tentaci6n. Pero en
realidad, es un dolor que proviene de que hemos sido culpables de ocuparnos en una alabanza secreta
de nosotros mismos, pensando que todos nuestros gustos
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eran tan puros o nuestra separac1on del mundo demasiado completa para que tales cosas pudieran tentamos.
Nos desanimamos, porque hemos esperado algo de
nosotros mismos y hemos sido penosamente descorazonados al no encontrar lo que esperabamos.
Esta mortificaci6n y desanimo que pueden presentarse con apariencias de verdadera humildad, producen
una condici6n realmente peor que la misma tentaci6n,
pues es el amor propio herido. La verdadera humildad,
puede soportar una revelaci6n de su debilidad completa
y frivolidad, porque sabe que su unica esperanza y
fuerza estan en Dios. Por esta raz6n, en lugar de desanimar al alma humilde, tal revelaci6n le lleva a una
confianza mas profunda y mas completa. Pero la falsa
humildad, que es producida por el amor propio, lleva al
alma al abismo del desanimo incredulo, y la sumerge
en el pecado por el cual esta tan angustiada.
Hay una alegoria que ilustra claramente esta verdad. Satanas convoc6 un concilio de todos su siervos,
para investigar la manera en que podrian hacer pecar a un buen hombre. Uno de los espiritus demoniacos se levant6 y dijo: "Yo le hare pecar." "l,C6mo lo
haras?" replic6 Satanas. "Le presentare los placeres del
pecado," fue la respuesta; "le dire las delicias que produce y las grandes recompensas que trae." "jAh!"
dijo Satanas: "eso no le hara nada; el lo ha probado y
como sabe mejor, no lo hara." Entonces otro demonic
se levant6 y dijo: "Yo le hare pecar." "l,Que haras tu?"
le pregunt6 Satan. "Le dire de las penas y de las tristezas de la virtud, que esta no trae placer ni recompensa." "Eso menos," dijo el diablo, "porque el lo ha
probado y sabe que todos sus caminos son deleitosos y
todas sus veredas paz" (Proverbios 3: 17). "Bien," dijo
otro, "yo me encargo de hacerle pecar." "lY c6mo?"
pregunt6 nuevamente Satan. "Yo le desanimare," fue
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su breve respuesta. "Bien hecho, eso si que lo hara,"
grit6 Satanas, "vamos a vencerle ahora."
Un antiguo
blo;" y desea
y reconozca
aliento como

escritot dijo: "Todo desanimo es del diaque cada cristiano tenga esto como lema
la necesidad imperiosa de huir del desde cualquier otro pecado.

Pero si fallamos en reconocer la verdad acerca de
las tentaciones, evitar el descorc:tzonamiento es imposible, porque si fueramos culpables por ellas, nada podriamos esperar mas que desanimo. Pero no es asi; nosotros
no somos culpables. La Biblia dice: "Bienaventurado el
var6n que sufre la tentaci6n" (Santiago 1:12), y nos exhorta, "tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones." Por lo tanto, la tentaci6n no puede ser
pecado. Y la verdad es, que no es mas pecado el sentir estas sugestiones malas en nuestras almas, que el
air las blasfemias de un mal hombre al pasar por la
calle. El pecado viene en uno y otro caso, si nos unimos a ellos. Si cuando vienen las malas sugestiones,
las rechazamos en seguida, como hariamos con una
mala conversaci6n y ni aun les prestamos atenci6n,
no hay pecado. Pero si las llevamos a nuestras mentes
y las gustamos y consentimos voluntariamente en ellas
como si fueran verdad, entonces pecamos. Podemos ser
instigados por las tentaciones mil veces al dia, pero sin
pecado, y como nada podemos hacerle a estas instigaciones, no somos culpables por ellas. Pero si comenzamos a pensar que son pecados actuales de nuestra parte,
la mitad de la batalla ya esta perdida y facilmente el
pecado ganara la mas completa Victoria.
En cierta ocasi6n una senora muy querida, vino a
verme con mucha congoja espiritual, por no haber entendido esto. Habia llevado felizmente la vida de fe por
un tiempo, y habiendo sido libre de tentaciones, casi
comenz6 a creer que nunca volveria a ser tentada. Pero
de repente, la asalt6 una clase especial de tentaci6n,

104

que la horrorizaba. Desde el instante en que comenzaba
a orar, toda close de pensamientos malos le venian a
la mente. Ella habia vivido una vida de protecci6n e inocencia, y estos pensamientos parecianle tan malos que
sentiase una de las mas depravadas pecadoras. Comenz6 a pensar que posiblemente ella no habia sido santificada, y concluy6 por pensar que nunca se habia convertido. Su alma estaba en la agonia de la desesperaci6n. Yo le dije que estos pensamientos malos eran simplemente tentaciones, y que ella no era culpable en
absolute por su causa; ella nada podia hacer, lo mismo
que si oyera las blasfemias de un hombre en su presencia. La urgi a que solamente las tratara como tentaciones y que no se culpara o desanimara por eso;
pero que volviera al memento al Sefior y se las encomendara a El. Le mostre la gran ventaja que habia
ganado el enemigo al hacerla pensar que tales pensamientos se originaban en ella, sumergiendola en condenaci6n y desanimo. Le asegure que hallaria completa victoria en no hacerles caso, y que como ignorando
su presencia, !es volviera la espalda y mirara al Sefior.
Comprendi6 la verdad, y a la siguiente vez que los
blasfemos pensamientos volvieron, dijo interiormente al
enemigo: "Yo te conozco ahora. Tume sugieres malos
pensamientos que yo aborrezco. Nada tendre que hacer
con ellos. El Sefior es mi ayudador; llevaselos a El y
p6nlos en su presencia." Inmediatamente el enemigo,
hallandose descubierto, huy6 confuse, dejando su alma en completa libertad.
Otra cosa de importancia. Nuestros enemigos espirituales saben que si un cristiano reconoce que la mala
sugesti6n proviene de ellos, mucho mas rapido la expulsara que si piensa que es de su propia mente. Si el
diablo comenzara cada tentaci6n con las palabras: "Yo
soy el diablo tu despiadado enemigo; he venido para
hacerte pecar," supongo que no tendriamos el menor
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deseo de obedecer sus sugestiones. Tiene que esconderse para que su cebo tenga atracci6n. Y ganaremos
con mas facilidad la victoria si no ignoramos sus maquinaciones, sino las reconocemos en cuanto se presentan.
Tambien incurrimos en otra equivocaci6n con las tentaciones, al pensar que el tiempo empleado en combatirlas, es perdido. Las horas pasan y parece que no
hemos progresado, porque hemos sido asaltados por
malas insinuaciones. Pero a menudo sucede que hemos
estado sirviendo a Dios durante ese tiempo con mas
fidelidad que en periodos de comparativa ausencia de
tentaciones. Porque cuando las confrontamos, estamos
peleando las batallas del Senor. Y las horas en tales
circunstancias se transforman en dfas. Leemos, "Bienaventurado el hombre que sufre la tentaci6n;" esto significa sufrirla en su continuidad asi como en su repetici6n
frecuente. Nada cultiva tanto la gracia de la paciencia
como el sufrir la tentaci6n y nada lleva al alma a una
completa y absoluta dependencia del Senor Jesus como
su continuidad. Y finalmente nada trae mas alabanza,
honor y gloria a Dios mismo, que la prueba de nuestra
fe que se efectua por las tentaciones. Se nos dice que es
"mas preciosa que el oro, aunque sea probada con fuego" y que los que pacientemente soportamos la prueba,
recibiremos nuestra recompensa: "la corona de vida que
Dios ha preparado a los que le aman."
Por esta raz6n, no podemos extranarnos de la exhortaci6n con la cual el Espiritu Santo abre el libro de
Santiago: "Contad por sumo gozo cuando cayereis en
diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra
fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su
obra, para que seais perfectas y cabalas sin faltar en
ninguna cosa" (Santiago 1:2-4).
La tentaci6n
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es uno de los instrumentos

permitidos

claramente por Dios, para completar nuestra perfecci6n
y asi las mismas armas del pecado se vuelven contra si
mismas y podemos ver "que todas las cosas (aun las
tentaciones), obran para bien de los que a Dios aman."
Creo que es casi innecesario decirles a quienes me
dirijo, que la victoria sobre la tentaci6n es solamente
por la fe, porque este es el fundamento sobre el cual
descansa nuestra vida. Nuestro gran lema es: "Nada
somos; Cristo es todo," y siempre y por doquier hemos
comenzado andando, venciendo y viviendo por la fe.
Hemos hallado que somos completamente incapaces y
que nada podemos hacer por nosotros mismos; y por lo
tanto, hemos aprendido que el unico modo de veneer
es poner las tentaciones en sus monos para que El nos
de la victoria. Pero cuando las ponemos en sus monos,
debemos dejarlas alli. Creo que esta es la mayor dificultad. Parece imposible que el Senor maneje nuestras
tentaciones sin nuestra ayuda, especialmente cuando
no desaparecen inmediatamente. Andar pacientemente
sufriendolas en su continuidad, sin ceder y sin movernos de las manes del Senor, es una maravillosa victoria
sobre nuestras naturauezas impacientes: pero una victoria que debemos ganar si queremos agradar a Dios.
Debemos encomendarnos realmente al Senor para la
victoria sobre nuestras tentaciones como lo hemes hecho
para recibir el perd6n y debemos quedarnos en sus
monos tanto en uno como en otro caso.
Millares de hijos de Dios han hecho esto y pueden
testificar hoy dia las maravillosas victorias que han
ganado sobre innumerables tentaciones y "que han
sido hechos mas que vencedores por medio de Aquel
que los am6."
Pero no puedo por ahora ocuparme de esta parte
del asunto, porque mi objeto es presenter la tentaci6n
en su verdadera luz y no tanto vencerla. Deseo que las
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almas fieles y conscientes sean libradas de la esclavitud en la cual seguramente caer6:n si no entienden
bien la naturaleza y direcci6n de las tentaciones y las
confunden con el pecado. Cuando la tentaci6n es reconocida como tal podemos decir en seguida: "Vete de
mf" y podremos andar con paz triunfante en medio de
los mas fieros ataques del enemigo; sabiendo que "vendr6: el enemigo como rfo, mas el espfritu de Jehov6: levantar6: bandera contra el" {Isaias 59: 19).
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Capilufo 11

Fracasos
Quiza, este pequefi.o titulo hara que muchos queden
asombrados. jFracasos! diran, jpensabamos que ya no
habia fracasos en esta vida de fe !
Respondere a esto que no son necesarios, pero en realidad los hay y tenemos que tratar con hechos y no
con teorias. Ningun predicador de esta verdad, que
realmente conozca la doctrina, ensefi.a que es imposible
pecar; solamente insisten en que el pecado cesa de ser
una necesidad y que hay delante de nosotros una posibilidad de continua victoria. Pero hay muy pocos, si es
que los hay, que no confiesan de acuerdo con su experiencia, que algunas veces han sido vencidos por una
ten1aci6n momentanea.
Por supuesto, queda entendido que al hablar de pecado, me refiero al pecado voluntario. No hablare de
pecados de ignorancia, o pecados inevitables de nuestra naturaleza, como tambien se les llama, porque estos
estan cubiertos por la sangre expiatoria de Cristo y no
impiden nuestra comuni6n con Dios. No abrigo el deseo,
ni tengo la capacidad, para tratar las doctrinas concernientes al pecado; esto lo dejare para que lo discutan y
lo dejen asentado los te6logos, Mientras tanto, hablare de la experiencia de los creyentes en este asunto.
Hay muchas cosas que hacemos inocentemente, hasta
que la luz va en aumento y nos muestra lo err6neo; las
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tales deben ser clasificados como pecados de ignorancia
y como la caida en ellos es por falta de conocimientos,
no nos traen condenaci6n alguna; estos no entrar6:n en
esta discusi6n.
Un incidente del que fui testigo ocular nos vendr6:
como ilustraci6n de lo escrito en el p6:rrafo anterior. Una
calurosa tarde de verano, una nifi.ita jugaba en la sala
de lectura, mientras el padre descansaba en un sofa.
Llam6 la atenci6n de la chiquilla un hermoso tintero
que estaba sobre el escritorio y notando que nadie la
observaba, lo tom6 valiendose de una silla para alcanzarlo. Entonces no hizo mas que llegar hasta donde
su padre estaba, desapercibido y con aire de triunfo
infantil y en medio de bulliciosa risa de regocijo volc6
la tinta sobre la blanca pechera de la camisa de su papa, deleit6:ndose en ver como corria por ella la negra
corriente.
Por supuesto que esta es una cosa bastante mala y
que una nifi.a no debe hacer, pero no puede llam6:rsele
pecado, puesto que ella no lo sabia. Si la nifi.a hubiera sido mayor y hubiera sabido que ese no era el
objeto de la tinta, entonces hubiera sido pecado. "El
pecado, pues, est6: en aquel que sabe hacer lo bueno y
no lo hace" (Santiago 4: 17); por lo tanto, deseo de jar
bien aclarado que todo lo referente al pecado en este
capitulo, s6lo implica el que se comete conscientemente.
La falta de comprensi6n del pecado conocido o consciente, abre el camino para grandes peligros en esta vida
de fe. Cuando un creyente, que cree haber sido santificado, se encuentra sorprendido por el pecado, se ve
tentado por el des6:nimo a abandonarlo todo por creerlo
perdido; o bien, para preservar la doctrina sin reproche,
siente la necesidad de encubrirlo, llam6:ndolo flaqueza,
rehusando ser franco y confesarlo. Tonto uno como otro
procedimiento son fatales para el crecimiento y progre-
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so en la vida de santidad. El {mico modo recto de proceder es confesarlo en seguida, llamandolo por su propio nombre y, si no es posible descubrir la causa de la
caida y el remedio para evitarla. Esta vida de union con
Dios requiere la mayor honestidad para con El y para
con nosotros mismos. La bendici6n interrumpida momentaneamente
sera realmente perdida por la actitud
cubridora del pecado. Una caida repentina no es raz6n
para desanimarme
y dar todo por perdido. La integridad de nuestra doctrina no altera por eso, puesto que
no estamos predicando un estado o condici6n, sino una
vida de madurez espiritual. La santidad no es un lugar,
sino un sendero. La santificaci6n no es una cosa que
una vez hallada en cierta etapa de nuestra experiencia,
sera poseida inevitablemente para siempre, sino una vida que hay que vivir, dia tras dia, y hora tras hora. Quiza por unos instantes nos extraviemos de la senda, pero
como esta no ha sido deshecha podemos volvernos a
ella. Posible es que en esta vida y andar de fe haya
fracasos momentaneos que, aunque tristes y dignos de
ser deplorados, no implican necesariamente un cambio
de actitud en cuanto a nuestra consagraci6n y confianza, ni tampoco es menester que, por mucho tiempo, se
interrumpa la feliz comuni6n con Dios.
El asunto de mayor importancia es que volvamos al
Senor lo mas pronto posible. Nuestro pecado no es una
raz6n para dejar de confiar en El, sino un argumento incontestable que debemos hacerlo mas que nunca.
Cualquiera que sea la causa del fracaso, no hallaremos
remedia en desanimarnos. De la misma manera en que
un hebe que esta aprendiendo a caminar, no debe si se
cae, desesperarse y negarse a dar otro paso, tampoco
debe el creyente que esta aprendiendo a andar por fe,
desmayar porque ha caido en pecado. El {mico modo de
proceder, en ambos casos, es levantarse y tratar nueva-
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mente. Cuando los hijos de Israel fueron tristemente derrotados en la pequena ciudad de Hai, poco tiempo despues. de su entrada en la tierra de promisi6n, se desanimaron en tal forma que la Escritura nos dice: "Por lo
que se disolvi6 el coraz6n del pueblo y vino a ser como
agua. Entonces Josue rompi6 sus vestidos y postr6se
en tierra sobre su rostro delante del area de Jehova hasta la tarde, el y los ancianos de Israel y echaron polvo
sabre SUS Cabezas. y Josue dijo: jAh, Senor Jehova! lPOr
que hiciste pasar este pueblo el Jordan, para entregarnos en las manos de los Amorrheos, que nos destruyan?
jOjala nos hubieramos quedado de la otra parte del
Jordan! jAy, Senor! lQue dire, ya que Israel ha vuelto
sus espaldas delante de sus enemigos? Perque los Cananeos y todos los moradores de la tierra lo oiran y nos
cercaran y raeran nuestro nombre de sabre la tierra;
entonces, lque haras tu a tu grande nombre?" (Josue
7:5-9).
jQUe palabras de desesperaci6n fueron estas! Y cuan
exactamente, hoy dia, son repetidas por muchos hijos
de D.ios cuyos corazones, a causa de fracasos, se disuelven y vienen a ser como agua y exclaman: "jOjala nos hubieramos quedado de la otra parte del Jordan!"
exponiendose a peores fracases y aun a derrotas completas. No hay duda que Josue pens6 entonces como lo
hacemos hoy, que el desanimo y la desesperaci6n eran
las unicas cosas propias y seguras despues de tal derrota, pero Dios pens6 de otra manera: "Y Jehova dijo a Josue: levantate, lPOr que te postras asi sabre tu rostro?"
Lo que debian hacer, no era entregarse a la desesperaci6n, aunque parece algo humilde, sino reconocer el
mal en seguida, abandonandolo, y "santificarse de nuevo" y sin demora.
"jLev6:ntate, santifica al pueblo!" es lo que siempre
el Senor ordena. "Rindete y desanimate," es siempre
nuestra tentaci6n. Nos parece que es presuntuoso y aun
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impertinente volver en el mismo instante al Seiior contra quien hemos pecado. Imaginamos que debemos sufrir por un poco de tiempo primeramente, recibiendo
los aguijonazos de nuestras conciencias acusadoras y
apenas podemos creer que el Seiior nos reciba tan pronto a su amor y comuni6n intima.
Una niiiita me lo expres6 en cierta ocasi6n con infannuestros pecados tan pronto como le pedimos; yo le respondi: "Si, es cierto, El lo hace." "l,Es posible?" me pregunt6 con duda. "Si," le replique, "en el preciso instante
que le pedimos el perd6n El nos perdona." "Bueno,"
me dijo deliberadamente, "yo no puedo creer eso. Pienso que nos hara sentir tristes por varios dias; entonces
debemos pedirselo muchas veces y con un buen vocabulario. Me parece que es la forma en que El nos perdona y usted no puede hacerme creer que lo hace en
el memento, aunque la Biblia lo diga." Esta niiia solamente expres6 la cteencia de la mayoria de los creyentes y lo que es peor, lo que la mayor parte hace, permitiendo que su remordimiento les aparte mas de Dios
que el mismo pecado en que incurrieron. Sin embargo, esto es tan contrario a la manera que nosotros deseamos que nuestros hijos se conduzcan, que yo no
puedo entender c6mo se puede haber concebido tal
idea acerca de nuestro Dios. jC6mo se entristece una
madre cuando uno de sus hijos desobedientes se separa en remordimiento desesperado, dudando del deseo
materno de perdonarle; y c6mo, por el contrario, su coraz6n se llena de la amorosa bienvenida de amor para
el pequeiio que, arrepentido, corre en busca del perd6n!
Seguramente que Dios tiene ese amor cuando nos ha
dicho: "jConvertios, hijos rebeldes, y yo sanare vuestras rebeliones !"
La verdad es que en el momento que tenemos contil candor. Interrog6 si el Senor siempre perdona
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ciencia de pecado, debemos confesarlo y buscar el perd6n. Esto es algo esencial para poder llevar una carrera firme en esta vida escondida con Cristo en Dios y ni
aun un instante debe ser tolerada nuestra separaci6n
del Senor.
En este sendero solamente podemos continuar "mirando a Jesus," momento tras momento y, si nuestros
ojos se apartan de El, para mirar a nuestro pecado, o debilidad, perderemos el camino en seguida. Por lo tanto, el creyente que ha entrado en esta vida de fe y santidad, cuando se ve sorprendido por el pecado, la primera cosa que debe hacer es acudir inmediatamente
al Senor en demanda de perd6n. Debe poner en practica
lo que dice en I Juan 1:9: "Si confesamos nuestros pecados El es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad." No debe ocultar
su falta y envolverla con excusas, o tratar de olvidarla,
sino hacer como hicieron los hijos de Israel, "levantaronse temprano en la manana y corrieron hacia el lugar donde el mal permanecia oculto y sacandole, pusieronle delante del Senor." Debe confesar sus pecados
y entonces, por decirlo asi, quemarlos echandolos completamente de si y levantar sobre ellos un mont6n de
piedras para cubrirlos para siempre de su vista; entonces
debe creer de acuerdo con las Sagradas Escrituras que
Dios es fiel y justo para perdonarle y limpiarle de toda maldad. Por la fe debe clamor el perd6n y limpieza
inmediatos y confiar entonces, mas que lo hizo en el
pasado.
Tan pronto como el pecado de Israel fuesacado a la
luz y quitado, la Palabra de Dios vino otra vez en un
mensaje de gloriosa animaci6n: "No temas ni desmc;xyes;
mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai y a su
pueblo y a su ciudad y a su tierra." Es entonces cuando
debe aumentarse nuestro valor y debemos hacer una
entrega mas completa al Senor, para que con su poder
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pueda "obrar en nosotros el querer y el hacer de su
buena voluntad." Tan pronto como lo hemos confesado
y obtenido el perd6n, debemos olvidar nuestro pecado.
No debemos pensar en el y examinarlo por todos lados
y transformarlo en una montana que nos oculte a Dios.
Sigamos el ejemplo de Pablo que dijo: "olvidando lo
que queda atr6:s y extendiendome a lo que est6: delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocaci6n de Dios en Cristo" (Filipenses 3:13-14).
Permitidme presentaros dos ilustraciones opuestas. Una
la tendremos en un piadoso cristiano, obrero de la
iglesia. Durante varios meses habfa llevado una vida
de gran gozo y paz. De pronto fue vencido por una tentaci6n, tratando mal a un hermano. Como habfa crefdo
que al santificado le era imposible volver a pecar, sumergi6se en el abatimiento mas profundo y errando, concluy6 por creer que nunca habfa sido santificado. El des6:nimo aument6 mas y mas, hasta transformarse ·en desesperaci6n; por fin pens6 que nunca se habfa convertido y tenfase por un hombre perdido. Pasf asf tres
miserables afi.os, alej6:ndose cada vez mas de Dios, cayendo de un pecado a otro, haciendo que su vida fuese
una maldici6n para el y para los demos. Bajo tan terrible carga se enferm6 y hubo temor de que perdiera
la raz6n. Mas al fin de los tres anos, hallo a una senora cristiana, la cual le explic6 el asunto del pecado. Al rato de haberse iniciado la conversaci6n descubri6 la dificultad y le dijo: "Usted pec6 en aquella
ocasi6n; de eso no hay duda y yo no quiero que usted lo disculpe, pero, lnunca lo ha confesado al Senor pidiendole perd6n?" "jConfesarlo!," exclam6, "pero si no he hecho otra cosa noche y dfa durante estos
tres tenebrosos anos." "Y nunca crey6 usted que El le
perdonaba?" interrog61e la senora. "No," contest6 el pobre hombre; "lC6mo puedo creerlo si no siento que El
lo ha hecho?" "Sup6ngase que El le hubiera dicho que
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le perdonaba, lno hubiera tenido para usted el mismo
valor que si lo hubiera sentido?" "Oh, si," replic6, "si
Dios me lo hubiera dicho, seguramente lo hubiera creido." "Muy bien, El lo dice," fue la respuesta de la senora y abri6 la Biblia, en 1 de Juan 1:9, leyendolo en voz
alta. "Ahora bien, usted ha estado durante tres anos
confesando y pidiendo el perd6n de su pecado, mientras
que Dios ha estado declarando que si lo hacemos, El
es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda
maldad; no obstante, usted no lo ha creido. Todo este
tiempo usted ha estado haciendo a Dios un mentiroso
por no creer su Palabra."
El pobre hombre vi6 la realidad y qued6se mudo de
espanto y consternaci6n y cuando la senora le propuso
que se arrodillara y confesara a Dios su pecado y su
incredulidad anterior, accedi6 confuse y al memento
pidi6 al Senor que le perdonara y limpiara su pecado.
El resultado fue glorioso; la luz penetr6 y desaparecieron
las tinieblas y comenz6 a alabar a Dios en voz alta por
la preciosa libertad que habia obtenido. Por la fe, su
alma pudo en pocos minutes echar una mirada retrospectiva al camino por el cual habia andado durante tres
anos, habiendo hallado descanso en el Senor y regocijo
en su salvaci6n.
El otro caso es el de una senora cristiana que hacia
pocas semanas que hdbia entrado en la tierra prometida
en la cual habia gozado de la victoria. Pero un dia fue
vencida por un violento ataque de ira. En seguida, pareci6le como si una corriente de desanimo pasara por su
alma. La tentaci6n vino: "ahora esto es una prueba de
que todo es un error; has estado enganada con eso de la
santificaci6n; esto es una prueba de que nunca has sido
santificada. Es mejor abandonarlo todo, porque nunca
podras hacer una consagraci6n mas completa de la que
hiciste ni tampoco confiar en una manerq tan cabal;

116

jclaro es que esto no es para ti!" Tales pensamientos
atravesaron su mente cual rayo; pero ella habia sido
ensenada en los caminos del Senor y en seguida dijo:
"Si, he pecado y lo lamento bastante; pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados El es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie
de toda maldad; y yo creo que El lo hara. Ella no demor6 ni un momento y aun roja por la ira, corri6 a su
pieza, qued6se sola y arrodillandose al lado de la cama,
or6: "Senor, te confieso mi pecado; he pecado y aun
ahora estoy pecando; este hecho me es aborrecible, pero no puedo deshacerme de el; te lo confieso con vergiienza y confusion de rostro. Mas creo que de acuerdo
con tu Palabra, me perdonas y tambien me limpias."
Oraba en voz alta porque su lucha interior era tal, que
no hubiera podido hacerlo silenciosamente. Pero tan
pronto como hijo: "me perdonas y me limpias," hallo
la libertad. El Senor dijo, "sea la paz" y esta vino a SU
coraz6n. La luz y el gozo inundaron su alma, el enemigo huy6, y ella fue mas que vencedora por medio de
Aquel que la am6. No transcurrieron cinco minutos entre el pecado y su perd6n y entonces, mas que nunca,
sus pies se afirmaron en las benditas sendas de la santidad. Asi, "el valle de Achor" fue para est a senora una
puerta de esperanza (Oseas 2: 15), pidiendo cantar de
las veras de su coraz6n: "Cantara al Senor porque El
se ha magnificado grandemente."
La verdad es que despues de todo, el unico remedio
para cada emergencia, es confiar en el Senor. Y si esto
es lo unico que debemos hacer y podemos hacerlo, l,DO
es mejor hacerlo en el momento de necesidad? A menudo me he afirmado por la pregunta, l,que puedo hacer
yo sino confiar? y he hallado que es la unica forma de
encontrar la anhelada libertad. Otras veces he he animado con estas palabras: "al fin de todo, tengo que
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llegar a la sencillez de la confianza, lPOr que no he de
confiar desde el principio? Hemos entrado a una vida
de fe, y si fallamos el remedio esta en aumentar nuestra
fe y no en el desaliento.
Si te ocurre algun fracaso, haz que este te lleve inmediatamente al Senor, con un rendimiento y confianza
completos. Si lo haces asi, encontraras que si bien la
caida ha sid otriste, la duke comuni6n con el Senor no
ha sido interrumpida por mucho tiempo.
Cuando confrontamos una caida en esta manera,
no es tan facil repetirla; pero lo sera si dejamos pasar el
tiempo en remordimientos y desesperaci6n. Y si aun asi
llegara a suceder, tratemosla del mismo modo, hasta que
lleguemos a ser vencedores. Hay algunas almas dichosas que aprenden las lecciones muy pronto; pero la bendici6n viene tambien para las que dan pases lentos y
ganan la victoria gradualmente.
Habiendo expuesto la manera de librarnos de fracasos, dire ahora algunas de las causas que los motivan
en esta vida de plena salvaci6n. Las causas no residen
en el poder de las tentaciones, ni en nuestra debilidad
y menos en la falta de poder y voluntad de nuestro Salvador. La promesa hecha a Israel era positiva. "Nadie
te podra hacer frente todos los dias de tu vida" (Josue
1:5), y la promesa para nosotros igualmente es: "Mas
fie! es Dios, que no nos dejara ser tentados mas de lo
que podeis llevar; antes dara tambien juntamente con
la tentaci6n, la salida para que podais aguantar" (1 Corintios 10:13). Los habitantes de Hai no eran sino "unos
pocos" y no obstante la misma gente que tom6 la poderosa Jerico, fuevencida por los de Hai. No eran las
fuerzas de sus enemigos, ni porque Dios hubiera faltado.
La causa de la derrota, estaba en otro lugar, pues el
mismo Senor lo declar6: "Israel ha pecado, y aun han
quebrantado mi pacto que yo les habia mandado; pues
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han tornado del anatema y hasta han hurtado y tambien han mentido y lo han guardado entre sus enseres.
Por esto los hijos de Israel no podran estar delante de
sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volveran las espaldas" (Josue 7: 11-12).Un mal oculto les habia
vencido. Entre este ejercito tan numeroso habia algo escondido en una pequeiia carpita y debajo de la tierra,
lo cual siendo contrario a la voluntad de Dios les hizo
caer delante de sus enemigos. "Anatema hay en medio
de ti, oh Israel; no podras estar delante de tus enemigos
hasta tanto que hayais quitado el anatema de entre
vosotros" (Josue 7:13).
Esta lecci6n es muy simple. Cualquier cosa, por pequeiia que sea, oculta en el coraz6n y contra la voluntad
de Dios, nos hara caer delante de nuestros enemigos.
Cualquier raiz de amargura consciente alimentada contra alguno, cualquier interes privado o juicios fuertes,
falta en obedecer la voluntad de Dios, costumbres o circunstancias dudosas, cualquiera de estas cosas, permitidas conscientemente, mutilaran y paralizaran nuestra
vida espiritual. Puede ser que el mal este escondido en
el lugar mas rec6ndito del coraz6n y aun tenerlo cubierto (o asi lo pensamos), rehusandonos a reconocer su
existencia, pero en lo intimo sabemos que esta alli. Podemos persistir en hablar de consagraci6n y confianza
completa; podemos ser mas celosos que nunca en nuestros deberes religiosos y tener nuestros ojos mas y mas
abiertos a las bellezas de esta vida de fe; quiza nos parezca y aun a los demas que hemos alcanzado una victoriosa posici6n y, sin embargo, hallarnos vencidos por
amargos fracasos. Podemos. sorprendernos, interrogarnos,
desesperarnos y orar. Nada nos hara bien alguno hasta
que el mal sea quitado de su escondite y sacado a la
luz delante de Dios.
Por esta raz6n, desde el momenta que el hijo de Dios
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santificado halla que ha faltado en algo, debe investigar cued es la causa, no en la fuerza de su enemigo
particular, sino en algo que hay detras de todo, algo
que en el momento de la consagraci6n estaba oculto en
lo profundo de nuestros corazones. En la misma manera
que un dolor de cabeza no es la enfermedad sino uno
de sus sintomas, el fracaso de un cristiano es solamente
sintoma del mal escondido en su ser.
A veces, el mal se halla oculto en apariencias de bien.
Rodeado por un color de celo por la verdad, puede estar
escondido un espiritu de critica o disposici6n astuta de
nuestros entendimientos. Con la apariencia de fidelidad cristiana, puede ser que se oculte la falta de amor.
Bajo la apariencia del justo arreglo de nuestros asuntos,
puede ocultarse la falta de confianza en Dios. Yo creo
que nuestro bendito Guia, el Espiritu Santo que mora
en nosotros, secretamente nos descubre siempre estas
cosas con reprensiones continuas y agonias de conciencia, de manera que quedamos sin excusa. Pero es muy
£6:cilsofocar su suave voz e insistir que andamos en rectitud mientras que el mal fatal continua escondido y
va a conducirnos a las mas inesperadas derrotas.
Una ilustraci6n muy al caso fue lo que sucedi6 una
vez en mi casa. Esta:bamos por mudarnos y al examinar
si la casa nueva estaba en condiciones para ocuparla,
halle en el s6tano un barril que parecia limpio y con las
dos bases cerradas; no sabia que hacer, si sacarlo de
alH para ver su contenido o dejarlo, pues despues de
todo no molestaria y, ademas, no era trabajo facil sacarlo de alli. Aunque no quede conforme con mi razonamiento, alli qued6 el barril.
Cada afio, en la primavera y en el otofio, llegaba el
tiempo de la limpieza general y me parecia que esta no
era perfecta, mientras permanecia asi aquel barril. lC6mo podia saber que no contenia oculto nada malo, aun-
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que por fuera pareda tan limpio? Por dos o tres aiios
hice a un lado mis escrupulos y lo deje. De repente y
sin saber de donde venia, todo en nuestra casa se llen6
de polilla. Hice todo lo posible para detenerla y exterminarla, pero en vano. Mas y mas fue aumentando hasta que amenaz6 destruir todas las cosas de la casa. Sospeche que vendria de las aliombras y las limpie bien,
asi como todos los muebles, de los cuales tambien abrigaba sospechas. En fin, supuse toda clase de cosas imposibles. Por ultimo, acordeme del barril. Lo sacamos y,
al abrirlo un poco, no exagero en decir que salfan las
polilas por millares. Sin duda, los vecinos anteriores
guardaron alH algo que la produjo y que me molest6
tanto.
Ahora bien, yo creo que en la misma manera, hay
cosas que parecen inocentes, pero que nuestras conciencias no las aprueban, cosas que no han sido trafdas
a la luz para examinarlas a la vista escudri:fiadora de
Dios las cuales son causa de los fracasos en esta vida de
fe. Todo no esta rendido. Hay algun rinc6n secreto en el
cual no se le permite la entrada a Dios. Algo malo esta
oculto en lo rec6ndito del coraz6n y por eso no podemos permanecer delante de nuestros enemigos, pero
nos confundimos en su presencia.
Para prevenir un fracaso, o si ya hemos incurrido en
el, procuremos descubrir la causa orando continuamente:
"Examfname, oh Dios, y conoce mi coraz6n; pruebame
y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino
de perversidad y guiame en el camino eterno" (Salmos
139:23-24).
Amados cristianos, os ruego que no penseis que porque haya escrito sobre los fracasos yo crea que es necesario caer en ellos. No hay necesidad de fracasar, repito. Segun su propia declaraci6n, el Senor Jesus es poderoso para librarnos de las monos de todos nuestros
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enemigos para "que le sirvamos sin temor, en santidad
y en justicia delante de El, todos los dias nuestros" (Lucas 1:74-75). Dia y noche, oremos: "Senor, guardanos del
pecado y haznos testigos de tu poder para salvar hasta
lo ultimo." Y que no quedemos satisfechos hasta que
seamos flexibles en sus manos y hayamos aprendido
a confiar en El para que pueda hacernos "aptos para
toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo El en nosotros lo que es agradable delante de
El, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los
siglos. Amen" (Hebreos 13:21).
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iEstaDiosenlosAcontecimientos
dela Vida?
Uno de los obst6:culos mas grandes para tener una
experiencia firme, es la falta de reconocer a Dios en los
distintos eventos de la vida. Muchos dicen: "Bien puedo
someterme a todas las cosas que vienen de Dios, pero
no a las que vienen por causa de los hombres; con todo,
la mayor parte de mis pruebas y cruces me vienen por
instrumentos humanos." Otros dicen: "Es muy bueno
hablar de confiar, pero cuando yo le encomiendo algo
al Seiior, es seguro que el hombre se interpone y lo deshace todo y mientras yo no hallo obst6:culo alguno para
confiar en Dios, las dificultades son muy serias cuando
se trata de confiar en seres humanos."
Esta prueba no es imaginaria, pero es de vital importancia y si no se puede confrontar, hace que la vida
de fe, sea un imposible y una mera teoria; porque la
mayor parte de las pruebas nos vienen por instrumentos
humanos y, algunas veces, como resultado de sus fracasos, ignorancia, descuido o pecado. Sabemos que Dios
no es el autor de estas cosas y mucho menos el agente
de ellas; lc6mo podemos, refiriendonos a las tales, decirle: "Sea hecha tu voluntad?"
Y despues de todo, lde que sirve encomendar a Dios
nuestros asuntos, si al fin viene el hombre y lo deshace
todo? y lc6mo es posible vivir por la fe, si personas en
qui en es seria err6neo confiar, van a ejercer una in-
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fluencia amoldante en nuestras vidas? Por otra parte,
las cosas en las cuales podemos ver la mano de Dios
aunque nos hieran, siempre tienen una dulzura que nos
consuela; pero las pruebas infligidas por los humanos
est6:n nada mas que llenas de amargura.
Entonces lo que necesitamos, es ver la providencia
de Dios en todas las cesas y recibirlas directamente de
sus manes y sin intermediar "segundas causas." Esto es
justamente lo que debemos hacer, para poder gozar de
la experiencia de sumisi6n y confianza completa. Debemos someternos a Dios y no a los hombres y nuestra
confianza debe estar cifrada en Dios y no en "brazes
humanos," porque de otra manera fracasaremos en la
primera prueba.
El asunto que ahera nos confronta es el siguiente:
ltenemos base escritural para creer que Dios est6: en todos los eventos de nuestra vida y para recibir como de
su mano todas las cosas, sin considerar aun los instrumentos por los cuales nos Hegan? Sin vacilaci6n respondo afirmativamente. Para los hijos de Dios, todas las
cosas vienen directamente de las manos de su Padre
celestial, sean cuales fueren los agentes que intervienen.
Para ellos no hay "causas secundarias."
Las Santas Escrituras lo afirman e implican. Ni un
pajarillo cae sin ser visto por nuestro Padre. Los cabelles de nuestra cabeza est6:n todos centades. No debemos afanarnos por ninguna cosa, porque nuestro Padre
cuida de nosotros. No debemos vengarnos nosotros mismos, porque nuestro Padre se encarga de nuestra defensa. No debemos tener temor, porque el Senor esta
a nuestro lado. El es por nosotros, nadie puede vencernos. El es nuestro Pastor, nada de lo que nos sea necesario, nos faltara. Cuando pasemos por las aguas, no
nos anegar6:n y cuando andemos por el fuego, no nos
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quemar6:, porque El estar6: con nosotros. El cierra las
bocas de los leones para que no nos devoren. El libra y
rescata. El es el que muda los tiempos y las estaciones; quita y pone reyes. El coraz6n del hombre est6: en
sus manos y como rios de agua El lo inclina donde quiere. El domina los reinos de los incredulos y en sus manos
hay poder y fortaleza de modo que nadie puede oponersele. El tiene dominio sobre la bravura de la mar;
cuando se levantan las olas, El las detiene. Hace nulo el
consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los
pueblos. Todo lo que quiso Jehov6: ha hecho en los cielos
y en la tierra, en los mares y en los abismos. He aqui
estas son part es de sus caminos, ·mas cu6:n poco se ha
oido de El. Porque el estruendo de su fortaleza, l quien
lo detendr6:? "lNo has sabido, no has oido que el Dios
del siglo es Jehov6: el cual cri6 los terminos de la tierra?
No se trabaja ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance" (Isaias 40:28).
Y el mismo Dies nos ha declarado que es "nuestro
refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea
removida, aunque se traspasen los mantes al coraz6n de
la mar. Bramar6:n, turbar6:nse sus aguas, temblar6:n los
mantes a causa de su braveza" (Salmos 46:1-3). "Dire yo
a Jehov6:: Esperanza mio y castillo mio; Mi DIOS, en El
confiare. Y El te librar6: del lazo del cazador: de la
peste destruidora. Con sus plumas, te cubrir6: y debajo
de sus alas estar6:s seguro: Escudo y adarga es su verdad. No tendr6:s temor de espanto nocturno ni de saeta
que vuele de dia; ni de pestilencia que ande en obscuridad, ni de mortandad que en medio del dia destruya.
Caer6:n a tu !ado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no
llegar6: .... Porque tu has puesto a Jehov6: que es mi esperanza, al Altisimo por tu habitaci6n. No te sobrevendr6: mal ni plaga tocar6: tu morada. Pues que a sus 6:n-
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geles mandara acerca de ti, que te guarden en todos tus
caminos" (Salmos 91). Por lo tanto "estad contentos de
lo presente, porque El dijo: No te dejare ni te desamparare. De tal manera que digamos confiadamente: el
Senor es mi ayudador no temere lo que me hara el
hombre" (Hebreos 13:5-6).
I

Para mi estas Escrituras y muchas otras semejantes
deshacen para siempre el asunto de "las causas secundarias" en la vida de los hijos de Dios. Estas estan todas bajo el control de nuestro Padre y ninguna de ellas
puede tocarnos, solo con la excepci6n de que El en su
infinita sabiduria las permita. Posiblemente sea el pecado del hombre que da origen a la acci6n y, por lo
tanto, no puede decirse que esta sea la voluntad de
Dios, pero cuando la prueba nos llega, debemos aceptarla como su voluntad y como de sus manes. Ningun
hombre, ni la multitud de ellos, ni poderes del cielo ni de
la tierra, pueden tocar el alma que permanece con Cristo sin pasar primeramente por el drculo de su presencia
y bajo su permiso. Si Dios es por nosotros, no importa
quien pueda estar en contra; nada podra turbarnos ni
hacernos dafio, solamente que El vea que es lo mejor
para nosotros y entonces le abre el paso para que nos
llegue.
Una buena ilustraci6n la tenemos en el cuidado de
un padre terrenal para con sus hijos indefensos. Si el
nifio esta en los brazos de su padre nada podra tocarle
sin su consentimiento, excepto que el padre sea vencido
por la debilidad de sus esfuerzos. Y si el caso lo requiere,
expone primero su cuerpo a sufrimiento que permitirselo
a su hijo. Si tal es el cuidado de un padre terrenal para
sus hijos impotentes, jCuanto mayor sera el de nuestro
Padre celestial, cuyo amor es infinitamente inmenso y
su poder y sabiduria no pueden ser sobrepujados! Temo que algunos de los hijos de Dios le consideren ape-
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nas igual a ellos en su amor, ternura y cuidado y que secretamente le inculpen de indiferencia y negligencia de
las cuales ellos no son capaces. La realidad es qua su
cuidado es infinitamente superior al qua podrian prodigar todas las posibilidades humanas. Y El, qua cuenta todos los cabellos de nuestra cabeza y que lleva en
cuenta la caida de un pajaro se preocupa de las cosas
mas pequenas que puedan afectar la vida de sus hijos
y sea cual fuera su origen, las dispone segun su propia voluntad.
La Biblia nos cita numerosos casos del cuidado de
Dios para con sus hijos. Por ejemplo Jose. l,Que pueda
tener a primera vista mas apariencia de ser el resultado
del pecado y por lo tanto, completamente contrario a la
voluntad de Dios, que la acci6n malvada de sus hermanos al venderle como esclavo? Sin embargo, Jose, refiriendose a tal barbaridad, les dice: "Vosotros pensasteis
mal de mi, pero Dios lo encamin6 a bien." "Ahora pues,
no os entristezcais ni os pese de haberme vendido aca:
que para preservaci6n de vida me envi6 Dios delante
de vosotros." Indudablemente,
los hermanos de Jose
pecaron, pero para el vino a ser la voluntad de Dios; y
lo fue en verdad, aunque en el memento de la desgracia, no vi6 la bendici6n mas grande de su vida. Y
asi vemos c6mo Dios puede hacer que "aun la ira del
hombre, le reporte alabanza;" y como todas las cosas
aun las que provienen por pecados ajenos, "obran juntamente para el bien de los que a Dios aman" (Romanos
8:28).
Anos antes que yo conociera la verdad escritural
sobre este asunto, aprendi la lecci6n, practica y experimentalmente. Asisti a una reunion de oraci6n donde
se trataban los asuntos concernientes a esta vida de fe,
cuando se levant6 para hablar una senora desconocida
para mi; la mire interrogandome quien podria ser, sin
pensar que traia un mensaje practice para mi alma.
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Dijo que habia tenido grandes dificultades en la vida de
santidad porque siempre habia "causas secundarias"
que le parecfa gobernaban su vida. Su perplejidad llego
a ser tan grande, que comenzo a pedirle al Senor que le
mostrara si todas las cosas provenian de su mano o no.
Orando sobre el asunto por varios dias tuvo una especie
de vision. Penso que estaba en un lugar muy tenebroso y que desde cierta distancia avanzaba hacia ella
una luz, la cual gradualmente le iba rodeando. Mientras
la luz se le aproximaba, parecio como si una voz le dijera: "jEsta es la presencia de Dios!" Mientras estaba
asi rodeada, todas las cosas tristes que suceden en la
vida, iban pasando delante de ella; ejercitos luchando,
hombres perversos, animales feroces, tempestades y pestilencias, pecado y sufrimiento de toda clase. Al principio retrocedio presa de pavor; pero pronto vio que la presencia de Dios la rodeaba y la envolvia de tal manera,
que ninguna de esas cosas podian aproximarsele para
daiiarla, excepto cuando la presencia de Dios se movia
y lo permitia. Y asi ella vio y comprendio que, mientras
algo de la presencia de Dios la circundaba, ni aun un
cabello le era tocado; pero que cuando se dividia y dejaba pasar, el mal le tocaba. Entonces otro desfile paso
delante de ella, el de las cosas pequeiias y molestas de la vida, e igualmente la presencia de Dios la rodeaba de tal manera, que ni miradas severas, ni palabras asperas, ni prueba de ninguna clase podian afectarla, solo cuando la presencia de Dios le daba paso
para hacerlo.
Asi desaparecio su dificultad. Su pregunta estaba
respondida para siempre. Dios estaba en todas las cosas;
en adelante para ella no habia mas "causas secundarias." Vio que dia tras dia y hora tras hora, su vida venia de la mano de Dios, no importando los medios que
trajeran ios eventos diarios. Y nunca 1amcis nai16 difi-
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cultad en consentir a la voluntad de Dios, confiando firmemente en su cuidado.
jOjala me fuera posible hacer que todos los cristianos
vieran claramente esta gran verdad; porque estoy persuadida que esta es la unica llave para esta vida de
descanso. Solamente asf, el alma podra vivir solamente
en el presente y sin afanarse por el manana. Solo esto
puede quitar los peligros y "suposiciones" de la vida
de un cristiano y hacerle decir: "Ciertamente el bien y la
misericordia me seguiran todos los dfas de mi vida."
Bajo el cuidado de Dios no corremos riesgos. Una vez
me hicieron un relato acerca de una mujer de color la
cual trabajaba arduamente para ganarse el sustento,
pero no obstante, era una cristiana triunfante y alegre.
En cierta ocasi6n, una senora que estaba muy triste,
la cual casi desaprobaba la constante alegrfa de la otra,
le dijo: "Oh, Nancy, esta bien que usted sea tan feliz
ahora, pero yo pienso, l,no se entristece usted pensando
en el porvenir? Sup6ngase que se enfermara y no pudiera trabajar o que se mudara su patron y usted no
pudiera conseguir trabajo o que .... " "jEspere!" grit6le
Nancy, "yo nunca supongo. El Senor es mi pastor nada
me faltara. Y ademas, querida, estas suposiciones la
ponen triste cuando mucho mejor seria que las dejara y
confiara en el Senor."
Nada mas que el recibir las cosas de las manos de
Dios, nos haran carinosos y pacientes con los que nos
hacen mal. Solo seran para nosotros los instrumentos
para llevar a cabo sus tiernos y sabios prop6sitos para
con nosotros y hallaremos muchas veces que estaremos
agradecidos por las bendiciones que nos proporcionan.
S6lo asi se pondra fin a las murmuraciones o pensamientos de rebeli6n. Muchas veces los cristianos murmuran facilmente de otros, cuando no se atreven a hacerlo de Dios. Por lo tanto esta manera de recibir las
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cosas, impedira las murmuraciones. Si nuestro Padre
permite que una prueba venga a nuestras vidas, esta es
la cosa mejor que puede acontecernos y debemos aceptarla, agradecidos, de su bendito mano. Esto no quiere
decir que nos regocijemos por la prueba, sino en la voluntad de Dios que la permiti6 y esto no es diffcil cuando aprendamos que su voluntad es un deseo de amor y,
por lo tanto, resulta agradable.
Sacamos una ilustraci6n muy buena cuando la madre
da medicina a sus hijos. El frasco contiene la medicina,
pero es la madre quien la proporciona; el frasco no es
responsable sino la madre. No importa cuantos frascos
de medicina tenga la senora en su botiquin, ella no se
la dara: al ni:fio si no sabe que la necesita para su bien;
pero cuando ve que la necesita, su amor lo forza a tomarla, aunque sea muy amarga.
Las personas que nos rodean son, a menudo, los frascos de nuestros remedios, pero es la mano de amor de
nuestro Padre que prepar6 la medicina y nos insta a
tomarla. El frasco es una "causa secundaria" de nuestra
prueba, pero no es el agente real, porque el remedio
que estas botellas humanas contienen, nos lo ha prescrito y dado nuestro gran MEDICO de almas, quien procura sanar nuestras enfermedades espirituales.
Por ejemplo, no hay mejor remedio para sanar la
enfermedad de la irritabilidad, que el tener que vivir
con un "frasco humane de sensibilidad" a quien tenemos
que ceder y considerar.

lNos rebelaremos entonces contra los fracases humanos? lNo es mejor que, agradecidos, tomemos la medicina de las manes de Dios y apartando nuestra vista
de las causas secundarias, digamos gozosamente: "Sea
hecha tu voluntad," a todo lo que venga sin tener en
cuenta su origen?
Este modo de ver a nuestro Padre celestial en todas
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las cosas hace que la vida sea una continua acci6n de
gracias, trayendo descanso a nuestros corazones y un
gozo espiritual indecible.
Faber en su hermoso himno "La Voluntad de Dios,"
dice:
No se aun lo que es dudar,
mi alma siempre goza;
no corro riesgos y aunque vengan,
tendras tu senda hermosa.
Por lo tanto, El hara su voluntad con los que se
rinden a El en perfecta confianza. jOh, a que verdes
pastos de descanso interno y a que aguas de reposo y
consuelo guiara a los tales!
Si la voluntad de Dios es nuestra y si siempre puede
obrarla en nosotros, reinaremos en un dominio perfecto.
"El que esta de la parte de Dios no fracasara en los
combates y, aunque el resultado fuera causa de gozo
o de tristeza, fracaso o exito, muerte o vida, podemos
bajo cualquier circunstancia, unirnos al ap6stol en su
grito de victoria: "Gracias a Dios que siempre nos da la
victoria en Cristo."
Amada voluntad de Dios
ancora y fuerte de mi fe;
de mi alma serena mansion
yo solo en ti me albergare.
Tu que tan s6lo anhelas bien,
guiame, tu lo haras mejor;
cual nifio yo te seguire
apoyando mi fe en tu amor.
Tu dulce voluntad, Senor,
en sublime abrazo estrech6
la alegre ave, mi voluntad
que s6lo tu gracia cautiv6.
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Aqui, do es tan seguro el bien,
sus alas extiende el amor;
y abrig6:ndome en tu opci6n
escoger6:s tu lo mejor.
Descansare en tu voluntad
cual nifio en seno maternal,
que ni el mas suave lecho aun
podr6:me dar descanso tal.
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Captlufo 13
Servidumbre
o Libertad
Es un hecho que hay dos clases de experiencia cristiana; la una es experiencia de servidumbre, la otra,
de libertad.
En el primer caso, el alma se halla dirigida por una
rigida sensaci6n de deber y obedecer la ley de Dios, o
por temor del castigo o con la esperanza de recompensa.
En el segundo caso, la potencia dirigente esta en el
principi6 interior que motiva sus acciones por la fuerza
del instinto propio y la voluntad del autor de la vida,
sin temor de castigo ni anhelo de compensaci6n. En el
primer caso, el cristiano es un siervo y obra por salario,
en el segundo, es un hijo y obra por amor.
Es cierto que hay necesidad de este contraste de
experiencias porque "andar en libertad" es la condici6n
propia y normal de la vida espiritual, pero, como tenemos que confrontarnos con lo que en realidad es y no
con lo que debiera ser, no podemos cerrar nuestros ojos
a la condici6n tan triste de esclavitud, en la cual pasan
gran parte de sus vidas cristianas muchos hijos de Dios.
No es dificil hallar el motivo de esto, ni tampoco el
remedio. La raz6n es la realidad, y el remedio, Cristo.
En ninguna parte hallaremos descrito con mas claridad
el contraste de estas dos clases de vida que en la epistola a los Galatas. Esta epistola fueescrita por el motivo siguiente: algunos hermanos judios habian entrado
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a formar parte de las iglesias de Galacia y, abogando
que las formas y ceremonies del judaismo eran necesarias para la salvaci6n, habian tratado de coartar la libertad del evangelio. El mismo Pedro se habia unido
a esta sensefianzas. Por esta raz6n Pablo reprob6, no
s6lo a los galatas pero aun al mismo Pedro.
Ni Pedro ni los galatas habian cometido pecado moral, pero habian caido en pecado espiritual. Estaban
en una actitud err6nea hacia Dios; una actitud legal.
Como todos los cristianos, habian comenzado correctamente la vida espiritual por "el oir de la fe." Pero cuando llegaron al asunto de c6mo debian conducirse en
la vida cristiana, cambiaron de fundamento. Procuraron
substituir la fe con las obras. Habiendo "comenzado por
el Espiritu," estaban tratando de "perfeccionarse por la
came." En otras palabras, ellos habian descendido en
su vida cristiana del plano de la gracia al de la ley.
Aclaremos esto por media de una ilustraci6n. Tenemos dos hombres; ninguno de los dos roba. Exteriormente sus acciones son igualmente honradas. Pero interiormente, hay una gran diferencia. Uno de ellos tiene
la tendencia natural de robar y lo que solamente lo impide, es el temor del castigo. El otro, honesto por naturaleza, detesta el robo y no puede ser inducido a hacerlo, ni aun con la esperanza de recompense. El uno es
espiritualmente honesto; el otro lo es carnalmente. Creo
que no es necesario indicar las clases de vidas cristianas que ilustran ambos casos.
Sin embargo, estamos continuamente tentados a olvidarnos que lo vital no es lo que los hombres "hacen," sino lo que "son." En Cristo Jesus on tienen valor las observaciones legales ni la omisi6n de ellas,
sino la nueva criatura. Dios tiene mas interes en que
uno sea "una nueva criatura" que en cualquier otro
asunto. Porque El sabe que si interiormente nuestra na-
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turaleza es buena, nuestras acciones seran correctas.
Es posible que nuestras acciones sean justas sin que nosotros lo seamos; pero esto, en s:i, no tiene valor alguno.
Lo esencial es el caracter. Y nuestras acciones s6lo tienen valor cuando son el resultado de lo que somos.
Pablo estaba apenado con los cristianos galatas porque parec:ia que hab:ian perdido de vista esta verdad de
vital importancia, que la vida interior, "la nueva criatura," es la {mica cosa de valor. Hab:ian comenzado sobre
esta base, pero habian "ca:ido de la gracia" a una condici6n inferior donde "la vejez de letra" hab:ia suplantado a la "novedad del Espiritu." "Vac:ios sois de Cristo los que por la ley os justificais; de la gracia habeis
ca:ido" (Galatas 5:4).
Este es el unico pasaje en el Nuevo Testamento donde
se halla la expresi6n "de la gracia habeis ca:ido" y muestra que los galatas hab:ian errado pensando que necesitaban algo mas que Cristo en sus vidas cristianas. Los
hermanos jud:ios que hab:ian llegado entre ellos, les en
se:iiaron que Cristo solo no era suficiente, sino que debian prestar obediencia a la ley ceremonial.
Por lo tanto, creyendo ellos que tales cosas eran necesarias a la salvaci6n, hab:ian tornado algunas de las
ceremonias del ritual judaico queriendo impeler a los
"gentiles a vivir como jud:ios." Los cristianos de hoy
se maravillan de que ellos fueran tp:n aferrados a la
ley. Pero, lacaso no existe en los de nuestra epoca la
misma tendencia, solo que bajo distinto aspecto? Ellos
a:iiadieron la ley ceremonial; nosotros agregamos resoluciones o zozobras, u obras cristianas, o cualquier clase de ceremonia religiosa; entonces, lque diferencia hay
entre ellos y nosotros? No hay mucha en verdad; porque al a:iiadir algo al sencillo camino de salvaci6n ya
se comete el error.
Condenamos la "religion de los jud:ios" porque "nu-
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lifica la gracia de Dios" y hace que Cristo "haya muerto en vano," dependiendo para su salvaci6n de ceremonias externas. Pero temo que como sucedia con los
galatas, hoy haya mucho judaismo en la religion cristiana y que la gracia de Dios se £rustre tanto por nuestro apego a leyes como sucedia con ellos, si bien nosotros lo manifestamos en forma distinta.
Quiza el contraste presentado en las siguientes palabras ayude a alguno a ver la diferencia de ambas
religiones y a descubrir el secreto de su propia experiencia de servidumbre legal.
La ley dice: HAZ esto y
viviras.
La ley dice: PAGA lo
que debes.
La ley dice: HAZTE un
NUEVO CORAZON y un
NUEVO ESPIRITU.
La ley dice: AMARAS al
Senor tu Dios de todo tu coraz6n y de toda tu alma y
de toda tu mente.

La ley dice: Maldito todo
aquel que no permaneciere en todas las cosas que
estan en el libro de ley para hacerlas.
La ley dice: La PAGA
del PECADO es MUERTE.
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El evangelic dice: VIVE
y haras.
El evangelic dice: YO TE
PERDONO.
El evangelio dice: TE
DARE un nuevo coraz6n y
PONDRE un Espiritu nuevo
dentro de ti.
El evangelio dice: En esto consiste el amor: no que
nosotros hayamos amado
a Dios, sino que EL NOS
AMO A NOSOTROS y ha
enviado su Hijo, en propiciaci6n por nuestros pecados.
El evangelio dice: Bienaventurados
aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos PECADOS
SON CUBIERTOS.
El evangelio dice: El don
de Dios es VIDA ETERNA

La ley
santidad.

DEMANDA la

La ley dice: HAZ.
La ley DEMANDA el servicio forzoso del esclavo.
La ley hace que la bendici6n sea el resultado de
la obediencia.
La ley pone el dia de reposo al final de la semana.
La ley dice: Si . . . ..
La ley fuedada para sujeci6n del viejo hombre.
Bajo la ley, la salvaci6n
era un salario.

en Cristo Jesus Senor nuestro.
El evangelio da la santidad.
El evangelic dice: ESTA
HECHO.
El evangelio logra el servicio amoroso de un hijo u
hombre libre.
El evangelio trae la obediencia como resultado de
las bendiciones.
El evangelio lo coloca al
principio.
El evangelic dice: por lo
tanto .....
El evangelic trae libertad
al nuevo hombre.
Bajo el evangelio la salvaci6n es un don.

Estas dos formas de vida religiosa comienzan exactamente en sus fines opuestos. La religion de la ley es semejante al hombre que desea tener un huerto de manzanos y comienza tomando algunas manzanas de la clase
deseada. Entonces busca el tallo y ata el fruto a las ramas; luego busca rakes y las une al tallo y, por fin, compra el campo en el cual quiere tener la plantaci6n. Pero
la vida bajo la gracia sigue un orden distinto. Comienza
con la raiz, crece, florece y lleva fruto.
Pablo nos dice que "la ley es nuestro ayo" y no nuestro Salvador y da enfasis en que s6lo es "nuestro ayo"
para traernos a Cristo; porque una vez que por la fe
hemos acudido al Senor, nos declara que ya no estamos
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bajo ayo. Para ilustrarlo mejor nos presenta al hijo de
la esclava y al de la libre: "De manera, hermanos, que
no somos hijos de la sierva, mas de la libre," y adema:s,
nos ruega: "Estad, pues, firmes en la libertad con que
Cristo nos hizo libres y no volva:is otra vez a ser presos
en el yugo de servidumbre" (Ga:latas 5: 1).
Supongamos que una sirvienta trabaja en una casa
por sa1ario mensual y procura agradar a sus amos, _aunque su servicio es solmente un deber. Finalmente el
amo se enamora de ella y, de su situacion de sirvienta,
llega a ser la esposa y poseedora de su fortuna. En el
momento cambia el espiritu de su servicio. Puede ser
que continue ocupa:ndose en las mismas tareas que antes, pero el movil que ahora la impulsa es distinto. El
antiguo sentimiento de deber se transforma en amor.
La fria palabra "senor," se cambia por la duke expresion "esposo." "Y sera: que en aquel tiempo, dice Jehova:, me llamara:s Marido mio y nunca mas me llamara:s Baali" [Mi Senor] (Oseas 2:16).
Pero, imaginemos que la esposa despues de un tiempo, comienza a recordar su humilde condicion y al echar
una mirada retrospectiva a su pasado, se siente indigna
de la union que ha contraido y consecuentemente vaya
perdiendo el sentido intimo de SU union. l Quien puede
dudar que el antiguo sentimiento de deber por recompensa expulsa y toma el lugar de la labor por amor y
en espfritu, el antiguo nombre "senor" toma nuevamente
el lugar de "mi esposo?"
Entonces exclamamos al ver la necedad de tal proceder: pero, lno es verdad que sucede exactamente lo
mismo con muchos cristianos? El servicio por deber toma el lugar del efectuado por amor y Dios es mirado
como un amo rigido que demanda nuestra obediencia en
lugar del Padre amante que la inspira.
Todos sabemos que nada tiene tanto poder para des-
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truir la dulzura de tal relacion como el sentirse esclavo.
El momenta en que un esposo o esposa dejan de servirse
uno al otro con un coraz6n Ueno de amor y comienza a
penetrar en ellos la sol a sensacion de deber, la felicidad de la union se pierde, el matrimonio llega a ser
una esclavitud y las cosas que antes reportaban regocijo
se tornan en cruces. Creo que la Iglesia cristiana piensa
que esto es lo que quiere decir "tomar la cruz," el tener
que hacer algo a disgusto; pensando que tal servicio es
agradable delante de Dios. No obstante, sabemos demasiado bien que si asi se procediera con nosotros no
lo tolerariamos ni un instante. l Que esposa podria tolerar que su esposo le hablara con el lenguaje que
muchos cristianos usan continuamente con el Senor; si,
por ejemplo, cada manana cuando el se dirije a sus ocupaciones le dijera: "Voy a trabajar para ti hoy; pero
quiero que sepas que eso me es una carga muy pesada
y apenas si se como llevarla?" 0, l que hombre toleraria
tal lenguaje en su esposa? No en vano Pablo estaba tan
alarmado cuando entendio que el espiritu de servidumbre se habia apoderado de la Iglesia de Cristo.
Los cristianos legales no niegan a Cristo; solamente
buscan anadir algo mas. Su idea es Cristo y algo mas.
Quiza es Cristo y buenas obras, o Cristo y sentimientos
piadosos, o Cristo y doctrinas claras, o Cristo y alguna
ceremonia religiosa. Todas estas cosas son buenas en si,
mas como frutos de la salvacion; pero anadir cualquier
cosa a Cristo, no importa cuan buena sea, para lograr la
salvacion, es negar la eficiencia del Senor y exaltar el
ego. El ser humano esta dispuesto a sufrir sacrificios
penosos, antes que tomar el lugar del impotente e indigno. El hombre seria alegremente un faquir, si el serlo
le condujera a la gloria. Una religion de servidumbre
siempre exalta la personalidad. Es lo que yo hago, mis
esfuerzos, mis dificultades, mi fidelidad. Pero una religion de libertad no halla nada de que gloriarse. Cristo
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es todo, El lo hace, El es, y jCUan maravillosa es su
salvaci6n! El ni:iio nunca se jacta de si, sino de su papa
y de su mama y nuestras almas pueden gloriarse en el
Senor, cuando hemes aprendido en esta vida de libertad,
que El, y s6lo El, es la suficiencia para cada una de
nuestras necesidades.
Somos hijos de Dios y, por consiguiente, sus herederos; las posesiones no nos vienen por nuestro trabajo,
sino por herencia de nuestro Padre. Ah, queridos amimos, icuan pocos de vosotros obrais como "herederos
de Dios!" jCuan pobres sois y que duro $S vuestro trabajo para conseguir lo que poseeis! Es posible que mostreis los resultados de vuestras obras legales o de vuestro asceticismo que realmente parecen tener "cierta reputaci6n de sabiduria en culto voluntario y en duro trato
del cuerpo" coma prueba de la rectitud de vuestro proceder; pero estoy plenamente convencida que por huenos que hayan sido los resultados, no han venido despues de todo por causa de aquellas.
Tuve una amiga cuya vida cristiana fue, en realidad,
una vida de esclavitud. Procuraba ganar su salvaci6n
con mas ahinco que el que hubiera tenido una esclava
para procurar su libertad. Entre otras cosas, ella no sentia que pasaria bien el dia, si no habia comenzado con
un tiempo de lucha, agonia y conflicto. Yo llamaba a eso
"dar cuerda a su maquina." Un dia hablabamos juntas
sobre el asunto y ella me referia lo escabrosa y esclava
que era su vida cristiana y se asombraba de que la
Biblia dijera que su yugo es facil y ligera su carga. Le
manifeste que yo pensaba que ella estaria equivocada
en algo, porque la Biblia siempre expresa la verdad de
nuestra relaci6n con Dios, por medio de ilustraciones que
no dan lugar para pensa:i:-en las tales luchas y agonias
que ella describia. Entonces le interrogue: "l Que pensaria usted de ni:iios que tuvieran que sufrir y agonizar con
sus padres cada ma:iiana por el pan y la ropa necesa-
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ria, o de ovejas que tuvieran que luchar con su pastor
antes que pudieran asegurarse de su cuidado?" "Por
supuesto, que eso no estaria bien,'' me contest6. "Pero,
por que es entonces que a veces yo tengo tales conflictos?" Pense un instante y vol vi a interrogarle: "l Y c6mo
tiene usted la victoria despues de pasar por tales pruebas?" "Pues al fin de todo, confiando en el Senor," contest6me. "Ahora bien, sup6ngase que usted comenzara
confiando," le dije: "jAh!" me interrumpi6 subitamente
iluminada, "1nunca hubiera pensado que yo pudiera
hacerlol"
Cristo dice que "si no fueramos como nifios, no podremos entrar en el reino de los cielos." Pero es imposible tener el espiritu infantil mientras abriguemos el
sentimiento de esclavitud.
Notad que yo no me refiero al espiritu de servicio
sino al de siervo. Todo buen hijo esta animado por el
deseo de servir, pero no tiene el sentir de un sirviente.
El hijo trabaja por amor, el sirviente por salario.
Si un nifio que tiene padres carifiosos cree que sus
padres no le proporcionaran alimentos y ropa si el no
las gana en alguna forma, ha perdido toda la felicidad
de la relaci6n entre padres e hijos. Conoci una nifilta
que habfa tornado esta idea y se fue de puerta en puerta
por el vecindario buscando trabajo, porque necesitaba
dinero pard comprarse ropa. Cuando sus padres lo supieron el dolor casi les destrozaba el coraz6n. Los cristianos siervos quebrantan el coraz6n de su Padre celestial mas de lo que ellos piensan por dejarse apoderar
del espiritu de servidumbre en su relaci6n con El. Tan
pronto como comenzamos "a trabajar para sostener"
nuestra vida espiritual, salimos de nuestra posici6n de
hijos para tomar la de esclavos y "hemos caido de la
gracia."
Leemos en la Biblia qua "un siervo pens6 que su
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amo era duro" y el espiritu de servidumbre nos hace
pensar lo mismo ahora. iCuantos cristianos se someten
al yugo de Cristo como "a un yugo de esclavitud" y al
leer que su yugo es facil, lo han tornado como un mero
cuento y han seguido su camino sin imaginar siquiera
que tal cosa fuera real! La verdad es que la idea de que
la vida cristiana es una especie de esclavitud, se ha
apoderado tanto de la iglesia que cuando encuentran
que algunos hijos de Dios "andan en libertad" piensan
que algo err6neo hay en sus experiencias, porque parece
que para ellos ninguna cosa parece series una "cruz."
El mismo derecho tiene la esposa de pensar que hay
algo equivoco en su amor para con el esposo cuando
halla que servirle es un placer en lugar de una carga.
A veces pienso que todo el secreto de la vida cristiana
que describo se revela en la relaci6n del nifio con sus
padres. No se necesita mas que creer que Dios es tan
bueno como el mejor ideal de padre terrenal y que el
cristiano guarda la misma relaci6n con respecto a El,
que el nifio con sus padres en este mundo. Los nifios
no necesitan llevar en sus bolsillos el dinero para su
sosten. Si el padre tiene lo suficiente, siempre suplira
las necesidades de sus hijos; y aun es mejor que el
lo tenga y no que este en las manos de un nifio, pues
puede perderlo. En igual forma no es necesario que
los cristianos posean todas las cosas espirituales para
emplearlas en la necesidad. jCuanto mejor es que Cristo
las guarde y las reciban de sus manos conforme las van
necesitando! El nos es hecho en Dios, "sabiduria, justificaci6n, santificaci6n y redenci6n" (I Corintios 1:30);
y fuera de El, nada tenemos.
Las personas que no tienen mucha amistad no pueden esperar obsequiarse con frecuencia. Pero cuando
est an unidas en verdadero amor, pueden aceptar cualquier cosa sin sentirse obligados mutuamente.
Esta principio
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es importante

en la vida

espiritual.

Cuando los cristianos viven lejos de Dios, se sienten
reprimidos de recibir de El grandes dones. Se sienten
como si fueran muy indignos y no ansian tales cosas;
y aun cuando, por decirlo asi, El pone las bendiciones
en sus propias manos, su falsa humildad no se las permite ver y andan sin recibirlas.
Mas cuando los cristianos andan lo suficiente cerca
del Senor para sentir el espiritu de adopci6n, est6:n listos para recibir alegremente todas las bendiciones que
su Padre tiene para ellos y jam6:s rechazan alguna cosa
como si fuera demasiado el recibirlas; ellos saben que
los padres procuran las mejores cosas para sus hijos y
que, en efecto, todas las cosas son suyas y ellos de Cristo y Cristo de Dios {I Corintios 3:23).
Algunas veces esta vida escondida con Cristo en Dios
es mirada como si fuera un gran misterio, o como si fuera
algo tan extraordinario, que las personas sencillas no
pueden entenderlo; sin embargo, este contraste entre
cautiverio y libertad lo hace muy claro. S6lo consiste en
saber que "ya no somos siervos, sino hijos" y gozar pr6:cticamente de esta hermosa relaci6n. Todos pueden entender lo que es ser como ninos; no hay aqui nada misterioso. Al usar la relaci6n entre padres e hijos Dios no
lo hace sin saber lo que implica; por esta raz6n, los que
le conocen como a su Padre, poseen el secreto. Como
herederos de tal Padre, se posesionan de sus necesidades presentes. Sus oraciones son muy sencillas. Con simplicidad dicen: "Senor, yo soy tu hijo y necesito tales y
tales cosas." El les responder6:: "Hijo mio, todas las cosas son tuyas en Cristo; ven y toma lo que necesitas."
Cuando los testamentarios son personas honorables,
los herederos no se ven obligados a "luchar" para recibir su herencia. Ellos han sido nombrados, no para impedir que la posean sino para que la reciban con pron-
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titud. Hay cristianos que miran al Senor como a un testamentario, cuyo fin es impedir que ellos entren en su
posesi6n, en lugar de mirarle como al que vino para
hacerles poseedores de su herencia. Poco saben cuanto
deshonran y entristecen al Senor pensando de esta
manera.
Esto sucede porque los cristianos legales no conocen
a Dios como ninos a su padre, ni reconocen su coraz6n
paternal para con ellos; por esta raz6n es que estan en
servidumbre. Este espiritu servil no podra prevalecer
cuando ellos reconozcan la preciosa relaci6n que el
Senor quiere tener con ellos.
Nuestra libertad viene del conocimiento del plan de
Dios para con nosotros.
;,,Cual es, entonces, la realidad de la situaci6n? Si
Dios nos ha llamado para tener solamente el lugar de
siervos, los cristianos que viven servilmente estan en lo
redo. Pero si El nos ha llamado para ser hijos y herederos, si somos sus amigos, sus hermanos, su esposa,
1Cu6:n craso es el error que cometemos al ponernos bajo
el yugo de servidumbre!
El pensamiento de la esclavitud es completamente
detestable en las relaciones terrenales y seguramente lo
es igual en cuanto a nuestra relaci6n celestial. Esto no
impedira que tales almas lleguen al fin, al descanso
celestial, mas quedaran en la triste condici6n de los
descritos en l Corintios 3:11-15. "Su obra sera quemada y ellos sufriran la perdida; mas los tales seran salvos asi como por fuego."
"Contra los tales no hay ley," es la sentencia divina
para aquellos que viven y andan en el Espiritu y hallareis que esta bendita experiencia es una realidad, si
abandonais todo esfuerzo y confianza propia y permitis
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que Cristo viva y obre en vosotros y que sea el constante morador de vuestros corazones.
El hombre que vive justamente por el poder de su
naturaleza interior, no est6: bajo la esclavitud de la ley
exterior de la justicia; pero aquel que solamente est6:
dirigido por la ley externa, sin la restricci6n de una naturaleza justa, es un esclavo de la ley. El uno cumple
la ley en su alma, es libre; el otro se rebela contra la
ley de su alma, es por lo tanto, un siervo.
10jal6: que todos los hijos de Dios conocieran la libertadl
Permitidme rogaros, mis lectores, que os abandoneis
por complete en las manos del Senor para que El pueda "obrar en vosotros el querer y el hacer de su buena
voluntad," libr6:ndoos por la ley del espiritu de vida de
aquello que puede esclavizaros.
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Capilufo 14
ElCrecimiento
enla Gracia
Una de las objeciones que se presentan contra los que
ense:iian esta vida de fe, es que desechan el crecimiento en la gracia. Suponen que ense:iian que el alma
llega a una condici6n de perfecci6n tal, donde ya no
hay avance posible y que todas las exhortaciones escriturales que impelen al crecimiento y al desarrollo,
son anuladas por tal ense:iianza.
Ya que es exactamente lo contrario, tratare si me es posible, de responder a estas objeciones, mostrando lo que
yo creo significa el crecimiento espiritual.
El texto citado con mas frecuencia lo hallamos en
2 Pedro 3:18: "Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Senor y Salvador Jesucristo." Ahora bien,
este texto expresa exactamente lo que nosotros que
ense:iiamos la santificaci6n, creemos: que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y mas aun,
que es posible y practico en nuestras vidas. Aceptamos
en la plenitud de su significado todos los mandamientos y promesas para no continuar en nuestras vidas infantiles y "crecer en Cristo en todas las cosas, hasta que
lleguemos al hombre perfecta, a la medida de la edad
de la plenitud de Cristo." Nos regocijamos sabiendo
que no necesitamos continuar siendo nifios y bebiendo leche, pero que podemos desarrollar nuestra vida de tal modo que necesitemos "came," alimento
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fuerte y ser capaces de discernir entre lo bueno y lo
malo. Y nadie se afligira mas que nosotros, al pensar
que hubiera alguna frontera en la vida cristiana y que
de alH no pudieramos progresar.
Creemos en un crecimiento que produce realmente la madurez progresiva y en un desarrollo tal que
produce fruto sazonado. Esperamos alcanzar el blanco que esta adelante y si no nos hallamos en camino
hacia el sabemos con seguridad que es porque hay algo
malo en nuestro crecimiento. Ningun padre estaria satisfecho con el crecimiento de su hijo, si dia tras dia y
ano tras afio, permaneciera siendo el mismo hebe indefenso, coma en las primeros dias de su vida. Ningun
agricultor estaria contento, si el maiz no le produjera
mas que hojas, o si tuviera espigas y no tuviera
granos. Para que el crecimiento sea real, tiene que ser
progresivo, de manera que los dias, meses y semanas
traeran desarrollo y madurez en el crecimiento. Pero,
lacaso es asi con la mayor parte del llamado crecimiento en gracia? l,Acaso el mismo cristiano que ha sido
celoso y se ha esforzado en este crecimiento no halla
muy a menudo, que al fin del ano no ha avanzado en
su vida cristiana, como habia comenzado a hacerlo en
el principio y que su celo, devoci6n y separaci6n del
mundo no son tan completas coma al principio?
En una ocasi6n, estaba tratando de mostrar a una
compaiiia de cristianos, el deber y el privilegio de dar
un paso definitivo a la "tierra prometida," cuando una
senora muy inteligente me interrumpi6 para refutarme
(segun pensaba) lo que yo habia dicho, exclamando:
" (Ah, senora Smith, yo creo en el crecimiento en la gracia I" "l,Cuanto tiempo hace que usted esta creciendo?"
le pregunte. "Como unos veinte y cinco a:iios," fue la
respuesta y, "lque tanto es usted menos mundana, mas
consagrada al Senor, ahora que cuando usted comenz6
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SU vida cristiana?"
continue yo. "1Ahl" fuela respuesta, "mucho me temo que no soy ni siquiera tan fiel como
era antes." Con esta respuesta, fueron abiertos sus ojos
para ver que no habia tenido exito en su crecimiento,
pero antes bien, habia sucedido todo lo contrario.

La dificultad suya, como la de todos los cases similares, estriba en esto: se esfuerzan por crecer hacia la
gracia, en lugar de en la gracia. Semejantes a un rosal
plantado en un jardin de tierra pedregosa, son tales
cristianos. Se espera que el rosal florezca, pero sucede
que luego se marchita y al fin se seca.
Los hijos de Israel viajando por el desierto, representan un cuadro de esta clase de crecimiento. Anduvieron
cuarenta afios dando pases penosos y hallando poco
descanso en sus peregrinaciones;
con todo, no estuvieron al final de su viaje, mas cerca de la tierra de
promisi6n, que lo que habian estado en el principio.
Cuando ellos comenzaron su viaje a Kades Barnea, estaban en los Hmites de la tierra prometida y con unos pocos
pases, hubieran entrado en ella. Cuando terminaron su
viaje en los llanos de Moab, tambien estuvieron en sus
limites, s6lo con la diferencia que ahora tenian un
rio que cruzar, lo cual no tenian en el principio. Todas
sus peregrinaciones y luchas en el desierto, no les pusieron en posesi6n, ni de una pulgada de la tierra prometida. Para posesionarse de esta tierra, era necesario estar en ella primero; de la misma manera que para
crecer en la gracia, es necesario estar plantado en la
gracia. una vez en la tierra, SU conquista fue facil y rapida; una vez plantados en la gracia, el crecimiento en
la vida espiritual, es mas vigoroso y rapido de lo que
puede concebirse. La gracia es uno de los campos mas
fertiles y las plantas que alH se desarrollan, son de un
crecimiento maravilloso. Son atendidas por el "Agricultor Divine," son abrigadas por "el Sol de Justicia" y re-
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gadas por el rocio del cielo. Seguro qua no es extraiio
que lleven fruto, "uno a ciento, y otro a sesenta, y otro.
a treinta."
Pero preguntareis, lque quiere decir crecimiento de
la gracia? Es dificil responder a esta pregunta, porque hay tan pocas personas que realmente saben en
que consiste la gracia de Dias. Decir que es un favor
no merecido, expresa s61o una pequefia parte de lo
que significa. Es el maravilloso e infinito amor de Dios,
derramado en multiples maneras, sin restricci6n o medida no de acuerdo con nuestros meritos, sino segun
su inmenso amor, el cual sobrepuja todo entendimiento; tan insondables son su profundidad y altura. Algunas veces pienso que se da a la palabra "amor" un
significado completamente diferente cuando esta asociada con Dios de lo que entendemos en su aplicaci6n
humana. Parece que consideramos que el amor divino,
es duro, egoista y distante buscando su propia gloria,
e indiferente cuando se refiere al destine de otros. Pero si
el amor humano es sensible, abnegado, si puede sufrir
alegremente por el ser amado, si aun esta deseando sacrificarse pr6digamente por la comodidad o placer del
objeto de su amor, entonces, el amor de Dias, es infinitamente mas tierno, abnegado y devote y se regocija mas
en sufrir, en la clemencia y anhela prodigar sus mejores
dones y bendiciones, sabre los objetos de su amor. Juntad todo el amor mas tierno que conoceis y el mas profundo que habeis sentido y el mas fuerte que ha sido derramado sobre vosotros y unidlo al amor de todos los corazones humanos que hay en el mundo, entonces multiplicadlo al infinite y entonces quiz6: teng6:is un vislumbre del amor y la gracia de Dios.
Por lo tanto, en cuanto a "crecer en la gracia," el
alma debe estar establecida en el coraz6n de este divino amor, y ser envuelta y empapada por el. Debe
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regocijarse en el y rehusar cualquier otro regocijo. Dia
por dia, debe crecer en su comprension y confiarle todo
su cuidado, no abrigando ni la mas leve sombra de
duda, ya que todas las cosas iran bien de este modo.
El crecer en la gracia, es opuesto a crecer en confianza personal, o esfuerzo propio, y en efecto a toda
legalidad de cualquier clase que sea. Con esto queremos decir que debemos poner nuestro crecimiento al
igual que las demos cosas, en las manos del Senor.
Significa estar tan satisfechos con nuestro Agricultor y
con su habilidad y sabidur:ia que ni siquiera una interrogacion cruzara por nuestras mentes, en cuanto a los
metodos que El usa para nuestro cultivo. El crecer como
los lirios o como los ninitos, sin cuidados ni ansiedades;
crecer por un principio de vida interno, que nada puede
hacer sino crecer; crecer porque vivimos y, por lo tan to,
debemos crecer; crecer porque El que nos ha plantado,
lo ha hecho con el proposito que crezcamos.
Seguramente esto es lo que quiso decir nuestro Senor,
cuando dijo: "Considerad los lirios del campo, comq
crecen; no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun
Salomon con toda su gloria fue vestido como uno de
ellos." 0 cuando dice despues: "l Quien de vosotros
podra acongojandose anadir a SU estatura un codo?"
En el crecimiento de un nino, o de un lirio, no hay
esfuerzo alguno. El lirio no trabaja, ni hila, ni tira ni
lucha haciendo esfuerzos; tampoco es consciente de
su crecimiento; pero, por un principio de vida interno
y mediante la nutricion de la providencia divina y el
cuidado del jardinero o quien lo cuide, por el calor del
sol y la benefica lluvia que lo riega, crece y florece en
la hermosa planta del proposito de Dios.
En la vida cristiana, el resultado de esta clase de crecimiento, es seguro. Aun Salomon con toda su gloria,
dice nuestro Senor, no fue vestido como uno de los lirios
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de Dios. Los atavios de Salomon costaron mucho trabajo y material de oro y plata en abundancia; pero las
galas de los lirios no cuestan nada de eso. Y aunque
nosotros trabajemos e hilemos para hacernos hermosas
vestimentas espirituales y nos esforcemos y apresuremos por lograr crecimiento, nada lograremos; porque
ningun hombre, por mas que se acongoje, puede aii.adir algo a su estatura y ninguno de nuestros adornos
puede igualarse al vestido precioso con que el gran
Jardinero viste las plantas que crecen en su jardin de
gracia y bajo su cuidado mas tierno.
Si yo pudiera lograr que mis lectores comprendieran
la incapacidad de crecer mediante nuestros esfuerzos,
estoy segura que una gran parte de la apretura de muchas vidas, seria quitada al instante.
Imaginad un niiio que tiene la obsesi6n que no puede crecer sino bajo esfuerzos personales y que insista
en tener una combinaci6n de sogas y poleas para estirarse hasta la altura deseada. ·Es verdad que puede
pasar sus dias y aiios haciendo una fuerza agotadora,
pero con esto no lograria nada; nadie con afanarse
puede aii.adir a su estatura un codo. Al fin, todos estos
esfuerzos seran gastados inutilmente, y tal vez aun estorben el crecimiento deseado.
Imaginemos un lirio procurando vestirse a si mismo
con hermosos colores y graciosas lineas y como hace
la mayor parte de los hijos de Dios, que procure toda
la ayuda, sabiduria y fuerza de todos los lirios qua
le rodean. Tai lirio vendria a ser un "caso cr6nico" de
perplejidades y dificultades espirituales, semejantes a
algunos que son conocidos a todos los obreros cristianos.
Ni el lirio, ni el niiio pueden ser hallados hacienda
una cosa mas tonta y vana que procurar crecer. Pero me
temo que muchos de los hijos de Dios esta:n obrando
en esta manera tan necia. Ellos saben que deben crecer
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y sienten el anhelo de crecer, pero en lugar de dejar
que el Divino Agricultor cuide de su crecimiento, piensan conseguirlo con su propio esfuerzo y por consecuencia, pasan su vida en una rutina de esfuerzos y fuerzas propias que gasta sus energias y mientras tanto, a
su propio pesar, hallan que en lugar de haber crecido,
ban retrocedido.

Todos necesitamos "considerar los lirios del campo"
y aprender su secreto. De todos modos, creced, amados creyentes, pero os ruego que crezcais segun el orden
divino, el cual es el unico de crecer en verdad. Aseguraos que estais plantados en la gracia y entonces permitid que el Jardinero Divine, os cultive a su manera
y con sus propios medios. Poneos a la luz de Su presencia y permitid ser rociados con el rocio del cielo
y vereis cuales seran los resultados. A su tiempo, vendran con seguridad, hojas, flores y frutos, porque vuestro Jardinero es habil y nunca fracasa en su obra. Solamente tened cuidado de no resistir la luz del "Sol de
Justicia" o el rocio que cae del cielo. La cubierta mas
delgada puede esconderla de la luz del sol, o evitarle el
benefico rocio, por abundante que sea. Asi tambien la
barrera mas insignificante, entre tu alma y el Senor,
puede hacerte marchitar, como una planta que esta en
un s6tano o debajo de un caj6n. Conserva claro el
cielo. Abre bien las avenidas de tu ser para recibir las
influencias beneficas que el Divine Agricultor quiere
enviarte. Reposa a la luz de su amor. Bebe de las aguas
de Su bondad. Vuelve tu rostro hacia El coma las flores
miran al sol. Mira y tu alma vivira y crecera.
Alguno puede objetar diciendo que no somos £lores
inanimadas, pues somos seres humanos inteligentes con
poderes y responsabilidades
personales. Es verdad, y
esto hace que lo que la flor ejecuta por naturaleza, nosotros lo hagamos por un rendimiento inteligente y voluntario. Ser uno de los lirios de Dios implica uno de
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los rendimientos mas completes. Significa que hemos
de ser infinitamente pasivos, pero tambien infinitamente actives; pasivos, en cuanto a nosotros mismos y a
nuestras propias fuerzas, p~ro activos en cuanto se refiere a responder a Dios. No es tan facil explicarlo para
hacerlo mas comprensible. Pero significa que hemos
de hacer a un lado todas las actividades de la criatura,
para permitir que Dios obre en nosotros y por medio de
nosotros. Debemos ponernos a un !ado para permitirle
al Senor obrar.
Por lo tanto no necesitais hacer esfuerzo alguno para
crecer, pero concentrad todos estos esfuerzos, para morar en la VID. El Divina Vifiero que cuida la vid, cuidara tambien de vosotros que sois los sarmientos; os
lim piara, regara y cuidar6: de tal man era que crecereis
y llevareis fruto, y vuestro fruto permanecera y cual
los lirios, os hallareis engalanados con unas vestiduras
tales que ni aun Salomon con toda su gloria posey6.
1No importa si a vosotros mismos os parece como si
en este momento estuvierais plantados en un desierto
donde nada crecel Poneos absolutamente en las manos del Buen Vifiero y, al instante, el desierto florecer6:
como la rosa y hara que fuentes y manantiales broten
en esa arenosa extension. La promesa es veridica que
el var6n que confia en Jehova "sera como el 6:rbol plantado junto a arroyos de aguas," que junto a las corrientes echara sus raices y no vera cuando viniere el calor,
sino que su hoja estara verde; en el afio de sequia, no
se fatigara ni dejara de dar fruto. Es una gran prerrogativa de nuestro Divina Agricultor el volver cualquier suelo, por 6:rido que sea, en un suelo de gracia,
cuando nos ponemos en Sus manos para que El cuide
nuestro crecimiento. , El no necesita trasplantarnos, pero
en el campo donde estamos y bajo las mismas circunstancias que nos rodean, El puede hacer que su sol nos
alumbre y que su rocio caiga sobre nosotros, de ma-
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nera qua las mismas cosas que antes nos eran obstaculos, vendran a ser los principales y mas benCiitOSmedios de gracia y crecimiento. No importa cuales sean las
circunstancias, su poder para hacerlo es infinitamente
grande; todo lo que debemos hacer es ponernos en sus
manos. En verdad El es un Agricultor en quien podemos confiar y, si env:ia tempestades, lluvias, vientos, o
sol, todo debe ser aceptado de sus manos, con la mas
absoluta confianza que El se ha encargado de cultivarnos y traernos a madurez y sabe lo que es mejor
para llegar a Su fin y regula los elementos los cuales
estan a su disposici6n para acelerar su fin, es decir, expresamente para que crezcamos con mayor rapidez.
Permitidme rogaros que abandoneis todo esfuerzo para crecer y simplemente creced naturalmente. Dejad todo al Agricultor, la responsabilidad es suya, pues El
es el {mico que tiene poder para dirigir el crecimiento.
Ninguna dificultad en vuestro caso, puede impedirlo. Si
solamente os poneis en sus monos y permitis Su propia
voluntad en vosotros, la falta de crecimiento en tiempos
anteriores, la apariencia de sequedad de los manantiales interiores de vuestra vida, o cualquier anormalidad
en su desarrollo, no podran impedir en lo mas minima
la obra que El se ha propuesto llevar a cabo. Sus graciosas promesas a sus hijos rebeldes nos lo aseguran.
"Medicinare vuestras rebeliones," nos dice: "Les amare
de mi voluntad porque mi furor se apart6 de ellos. Yo
sere a Israel como rocio; el florecera como lirio y extendera sus raices como el Libano. Extenderse han sus
ramas y sera su gloria como la de la oliva y olera como
el Libano. Volveran y se sentaran bajo de su sombra;
ser6:n vivificados como trigo y floreceran como la vid.
Su olor como vino del Libano." En otra parte dice:
"No temais, porque los pastas del desierto reverdecer6:n,
porque los arboles llevar6:n fruto, la higuera y la vid
dar6:n sus frutos. Y las eras se henchira:n de trigo y los
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lagares rebosaran de vino y aceite. y OS restituire los
a:iios que comi6 la oruga, la langosta . . . . Y comereis hasta saciaros y alabareis el nombre de Jehova
vuestro Dies y no hay otro; y mi pueblo nunca jamas
sera avergonzado" Goel 2:22-27).
Podemos estar seguros que todos los recurses infinites
de la gracia de Dios seran utilizados aun para la planta
mas pequena de su jardin espiritual con tanta realidad
come lo hace con la creaci6n terrenal y de la manera
que la violeta permanece quieta en su lugarcito feliz
con su parte en la vida diaria, sin fijarse ni en el viento
ni en la lluvia; asi podemos descansar cada momento
con lo que nos viene de Dies, felices con nuestra porci6n
diaria, sin ansiedad de lo que pasa en derredor, estando seguros que para nosotros, todas las cosas "prosperan."
Esta es la clase de crecimiento en gracia en el cual
creemos nosotros los que hemes entrado en esta vida de
perfecta confianza; un crecimiento sin cuidados ni ansiedades por nuestra parte, pero que crece actualmente,
florece y lleva fruto y viene a ser "como el 6:rbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo" cuya hoja no cae y todo lo que hace prosperara.
Nos gozamos en saber queen la vina del Senor hay muchas plantas semejantes, que cual los lirios miran con su
rostro al sol y asi "mirando como en un espejo la gloria del Senor, somos transformados a su imagen de
gloria en gloria come por el Espiritu del Senor."
llnterrogareis c6mo es que crecen tan pronto y con
tanto exito? Su respuesta sera que ellos no estan preocupados con su crecimiento, porque apenas si se fijan
que estan creciendo. Su Senor les ha dicho que morarian en El y que asi llevarian mucho fruto, por lo tanto
la parte que les concierne es morar en El, permitirle su
cultivo, crecimiento, disciplina, su todo, dejarlo todo al
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buen Agricultor que es el t'mico que puede manejar estas cosas y producirlas. Los tales no se estan mirando
a si mismos sino "a Jesus." No trabajan, no hilan para
tener vestiduras espirituales, pues su Senor se alegra
en vestirlos. Esfuerzos y confianza propia ya han terminado para ellos. Antes, procuraban ser jardin y jardinero y cumplir ambas obligaciones. Ahora son felices en ser s6lo el jardin y no el jardinero; y se regocijan de dejar los deberes del jardinero al Divino Vifi.ero;
asi s6lo El es responsable de su obra. Su interes propio
ha desaparecido para ser transferidos a otras manos;
ese desaparece mas y mas hasta que Cristo es el todo
y en todo. El feliz resultado es que ni aun Salomon con
toda SU gloria fue vestido como uno de estos.
Miremos practicamente el asunto. Todos sabemos que
no se crece por la fuerza, sino por un principio interior
de vida. Un roble muerto, por mas esfuerzos que se hagan por arreglarlo, no puede volver a crecer, pero un
roble vivo crece naturalmente, sin la fuerza. Entonces
vemos que la cosa primordial, es que tenga en si el principio de vida y entonces, no puede mas que crecer. Asi
es esta maravillosa vida escondida con Cristo en Dios,
la vida del Espiritu Santo, morando en nuestros corazones. Sed llenos del Espiritu, amados lectores, y si lo
sentis o no, no podeis menos que crecer. No os aflijais
acerca de vuestro crecimiento pero mirad si poseeis la
VIDA en vuestros corazones. Morad en la Vid y permitid que SU vida corra por vuestras venas espirituales. No pongais barreras a su pod er que da vida, para
que obre en vosotros su voluntad. Entregaos completamente a su carifi.oso dominio, poned vuestro crecimiento
en sus manos como lo habeis hecho con otras cosas de
vuestra vida. Permitidle dirigiros. No hagais como los
nifi.os que desarraigan las plantas para ver si crecen o
no. Confiad en El absolutamente, y siempre. Aceptad la
dispensaci6n tal como viene momentaneamente de sus
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manos queridas, como si fuera el rocio necesario para
vuestro crecimiento. Permaneced en un "Si" constante a
la voluntad de vuestro Dios. Y "por nada esteis afanosos,
sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en
toda oraci6n y ruego, con hacimiento de gracias. Y la
paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardar6: vuestros corazones y vuestros entendimientos en
Cristo Jesus'' (Filipenses 4:7).
Si "vuesrro crecimiento en la gracia" es de esta suerte, amado lector, tarde o temprano conocer6:s un crecimiento maravilloso, entonces si que entender6:s lo que
quiso decir David cuando dijo: "El justo florecer6: como
la palma; crecer6: como cedro en el Libano. Plantados en
la casa de Jehov6:, en los atrios de nuestro Dios florecer6:n. Aun en la vejez fructificar6:n; estar6:n vigorosos
y verdes" (Salmos 92: 12-14).
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Cap{tufo 15
ElServicio
Cristiano
Quiza no haya parte de la experiencia cristiana del
que entra en esta vida escondida con Cristo en Dios,
donde el cambio sea mas visible, que en la esfera del
servicio.
En las esferas ordinarias de la vida cristiana, el servir es mas o menos una esclavitud; quiero decir que
se efectua como un deber y a menudo como una carga
y una cruz. Algunas cosas que al principio pudieron
semos causa de gozo y placer, despues de un tiempo
vinieron a ser tareas agotadoras, quiza ejecutadas fielmente, pero sin inclinaci6n a ellas y a veces con el deseo manifestado o no, de que no necesitamos hacerlo,
o por lo menos, no con tanta frecuencia. El alma se haIla entonces diciendose a si misma en lugar de "l,Puedo
hacerlo?" del amor, el "l,debo hacerlo?" del deber. El
yugo que al principio fue facil comienza a tomarse en
una carga que en lugar de ser ligera, se siente pesada
y abrumadora.
Una cristiana muy apreciada me expres6 lo mismo
en la siguiente forma: "Al principio cuando yo me converti," deciame, "estaba tan llena de gozo y de amor,
que siempre me llenaba de placer cuando se me permitia o se abria alguna puerta, para hacer algo por mi
Senor. Pero despues de un tiempo, cuando el gozo se
enfri6 y mi amor fue menos ferviente, comence a de-
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sear el no ansiar tanto el semc10 cristiano, pues me
halle envuelta en obras que gradualmente se iban transformando en cargas desagradables. No podia abandonarlas sin advertir en mi excitaci6n, aunque todavia deseaba hacerlas con creces. Se esperaba que yo visitara los
enfermos y que orara con ellos, que asistiera y dirigiera
reuniones de oraci6n; en pocas palabras, se esperaba
que siempre estuviera dispuesta para cualquier esfuerzo en la obra cristiana y la sensaci6n de esta expectativa me oprimia continuamente. En fin, la clase de vida
cristiana que yo estaba llevando era una cargo indecible para mi; ademas, todos los que estaban en mi derredor, esperaban que yo viviera en una manera tal,
que llegue a sentir que cualquier trabajo manual me
seria mas facil y hubiera preferido infinitamente, fregar
todo el dia de rodillas, a continuar en el mon6tono molino de mi obra cristiana diaria. Deciame en lo fntimo,
"Envidio a las sirvientas en las cocinas y a las lavanderas en las bateas."
Quiza esta narraci6n pueda parecer demasiado fuerte, pero l,acaso no es el cuadro de vuestras propias experiencias, queridos cristianos? iNunca habeis ido a
vuestras obras, como el esclavo a su faena diaria, creyendo que siendo un deber no habia mas remedio que
cumplir con el y lo habeis hecho, pero rebotando como
una pelota de goma, a vuestros intereses reales y a los
placeres mientras la llevabais a cabo?
Por supuesto, sabeis que este modo de sentir es malo
y as habeis avergonzado de tal cosa, sin embargo, no
habeis podido hacer nada para evitarlo. No habeis
amado vuestra obra; y si hubierais podido desligaros de
vuestras conciencias, alegremente la hubierais abandonado.
Si este relato no representa

vuestra situaci6n, quiza
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lo haga en este cuadro. En lo abstracto amasteis vuestra
obra; pero, a medida que ha ido avanzando, habeis hallo.do muchos cuidados y responsabilidades
relacionados con ella y sentisteis tantos recelos y dudas acerca
de vuestra capacidad o aptitud, que os ha sido una
carga pesada; os habeis desanimado y afligido ante
la labor que debiais comenzar. Asimismo os estais culpando por todos los resultados de la obra y os turb6:is
cuando los resultados no son los apetecidos, transform6:ndose asi en una carga constante.
Ahora bien; de todas estas formas de esclavitud se
libra el alma que entra plenamente en esta bendita vida
de fe. En primer lugar, cualquier clase de servicio es
un placer, porque habiendo rendido nuestras voluntades al cuidado del Senor, El obra en nosotros el querer
como el hacer de su buena voluntad y el alma halla
que anhela hacer la voluntad de Dios. Siempre es placentero hacer lo que deseamos, por grandes que sean
las dificultades y por debiles que se sientan nuestros
cuerpos. Cuando la voluntad del hombre realmente se
asienta sobre una cosa, echa a un lado con sublime indiferencia los obstaculos que se levantan en su camino y
en sus adentros, se rie ante la idea de cualquier oposici6n o dificultades ocultas. iCuantos hombres han ido
alegremente y gradecidos hasta los fines del mundo para hallar la fortuna, o llevar a cabo sus ambiciones mundanas hacienda caso omiso de cualquier pensamiento
relacionado con "la cruz" o el sufrimiento! jCuantas madres se han congratulado y regocijado ante el honor de
haber dado sus hi jos para el servicio de la patria, aunque
esto haya envuelto la dura separaci6n y una vida de
inquietud y tristeza para los seres am ados! Y todavia
estos mismos hombres y estas mismas mujeres hubieran sentido y dicho, que estaban tomando cruces demasiado pesadas, casi imposibles, si el servicio de Cris-
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to hubiera requerido el mismo sacrificio del hogar, de
amistades y oportunidades mundanasl
En conjunto, esta es la manera en que nosotros miramos las cosas, ya sea que pensemos en cruces o no. Me
avergiienzo al pensar que haya cristianos que ponen
"caras largos" y vierten lagrimas cuando tienen que
hacer algo por Cristo, lo cual seria ejecutado alegremente por los mundanes, si el hacerlo les reportara
dinero.
Lo que necesitamos es tener creyentes que anhelen
la voluntad de Dios, mas de lo que otra gente estiman
sus propias voluntades. Y este es el prop6sito del evangelio. Este es el anhelo de Dios para nosotros. En la
descripci6n del nuevo pacto, en Hebreos 8:6-13, nos
dice que no permanecer6: el antiguo pacto de Sinai, porque hay uno mejor, establecido sobre mejores promesas,
que controlara al hombre, no por la fuerza de la ley,
sino por la que quedara escrita en el, y que le constre:fiira por amor. El dice: "Pondre mis !eyes en SUS mentes
y en su coraz6n las escribire." Esto significa que amaremos su ley, porque cualquier cosa escrita en nuestros corazones, la amamos. Y "puesta en nuestras mentes," esto
es que el mismo Dios obrara en nosotros su voluntad y
nos indica que desearemos la voluntad de Dios y que
obedeceremos sus dulces mandates, no porque sabemos que es nuestro deber hacerlo sino porque deseamos llevarlo a cabo.
Posiblemente aclarare esto con una ilustraci6n. Cuan
a menudo hemos pensado al contender con nuestros ni:fios: "jOh, si solamente pudiera tener sus corazones y
obrar en ellos como deseo cu6:n facil me seria entonces
dominarlos! Generalmente, al tratar con gente de mal
car6:cter debemos cuidarnos de no sugerirles nuestros
deseos, sino hallar alguna manera de hacerles propia la
sugesti6n, asi tenemos la seguridad que los veremos
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llevarla a cabo. Y nosotros, los que por naturaleza, somos obstinados, siempre nos rebelamos contra la ley
exterior que nos rige, mientras que nos deleitamos en el
cumplimiento de la interior.
Por lo tanto, la manera en que Dios obra es tomando
posesi6n del interior del hombre, controlando y manejando su voluntad y efectuandola por su medio. Entonces la obediencia se torna facil y deleita al alma,
de manera que el servicio viene a ser efectuado en perfecta libertad. El cristiano se siente impulsado entonces
a exclamar: "i Que feliz soy en este trabajo ! l Quien
hubiera imaginado o sonado que hubiera tal felicidad
en la tierra?"
Lo que vosotros necesitais, si estais en esclavitud, en
cuanto a vuestra obra, queridos cristianos, es poner
vuestra voluntad completamente en las manos del Senor, rindiendola a El para que pueda dh-.,1irla. Decidle: "Si, Senor, si," a cada cosa y confiad que El obrara en vosotros su beneplacito trayendo todos vuestros
deseos y afectos en conformidad con su dulce, loable y
amada voluntad. Yo he visto esto hecho a menudo, en
casos que parecian imposibles. Conoci en cierta ocasi6n, una senora que por varios anos, se habia rebelado
temerosamente contra un pequeno servicio que le era
aborrecible, aunque ella sabia que era su deber. Sin
embargo, despues de un tiempo de lucha espiritual, puso su voluntad en las manos del Senor, diciendole: "Sea
hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad," y en una
breve hora el mismo servicio le pareci6 facil y hallo
felicidad en hacerlo.
Es maravilloso considerar los milagros que Dios obra
con aquellos que se rinden completamente a El. No es
que El ponga las cosas faciles en lugar de las dificiles, pero cambia nuestra disposici6n, de manera que
se nos hacen faciles y amamos aquello que hemos de-
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testado. Mientras nos rebelamos contra el yugo y tratamos de evitarlo, lo hallaremos duro y aspero. Pero
cuando lo tomamos sobre nosotros con un consentimiento voluntario, encontramos que es facil y ligero. Nos dicen las Sagradas Escrituras que "Efraim era cual novillo no acostumbrado al yugo" (Jeremias 31:18), pero
luego despues de haberse sometido, que era "como novilla ensefi.ada, a la que gusta trillar" (Oseas 10:11).
Muchos cristianos, como he dicho, aman la voluntad
de Dios en lo abstracto, pero llevan grandes cargas en
conecci6n con ella. De esto tambien podemos hallar libertad en la vida de fe, porque en esta las cargas no
son llevadas, ni las ansiedades sentidas. El Senor es
quien lleva nuestras cargas y sobre El ponemos todo
nuestro cuidado. Al efecto nos dice en Filipenses 4:6:
"No os afaneis por cosa alguna, sino que en todas las
cosas, por medio de la oraci6n y la plegaria, dense a
conocer vuestras peticiones a Dios." Por nada esteis afanosos, dice, ni aun en vuestro servicio. Y sobre todo
en nuestro servicio, pues debemos pensar, que nada ganamos con afanarnos. l Que estamas haciendo, entonces,
cuando pensamos si seremos aptos o no? El Maestro
tiene derecho de usar cualquier herramienta que necesita para su obra y no es el lugar de la herramienta
decidir cuando debe ser o no utilizada. El sabe y si El
nos escoge, por consiguiente le somos id6neos. Y aunque
sepamos que no somos aptos, nuestra mayor utilidad
estara en nuestra impotencia. Su potencia es perfeccionada, no en nuestra fortaleza, pero en nuestra flaqueza. Nuestra fuerza s6lo nos es un obstaculo.
Visitando yo un asilo de idiotas, vi que los nifios hacian ejercicios con unas pesas de gimnasia. Sabemos
que es una cosa muy dificil que los idiotas dirijan sus
movimientos. Por lo general tienen fuerza suficiente, pero como no la usan, no les sirve para nada. En estos
ejercicios de gimnasia su deficiencia era muy aparen-:-
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te. Hacian toda clase de movimientos torpes. De cuando
en cuando, por alguna feliz coincidencia, hacian algun
ejercicio armonizado con la musica y las direcciones del
maestro, pero en su mayor parte estaban en complete
desacuerdo. Pero note que habia una niiiita, que hacia
los ejercicios perfectamente. Nada hacia que fuese incorrecto. La raz6n no estaba en que ella tenfa mas fuerzas que los demas, sino que carecia de ellas. No podfa asir las pesas, ni levantar sus bracitos, de manera que el maestro tenfa que ponerse detras de ella y
hacerlo todo. La nifia habfa rendido sus miembros, como
instrumentos, al ·maestro, de manera que la fuerza de
el era hecha perfecta en la flaqueza de ella.
El sabfa muy bien c6mo hacer los ejercicios, pues
los habfa planeado y, por lo tan to, cuando el los ejecutaba, estaban perfectamente hechos. La pequeiiuela no
hacia nada mas que permanecer en las manos del
maestro quien lo hacia todo. Su completa debilidad era
su grandiosa fortaleza.
Para mi, este es un cuadro que podrfa representar
muy bien nuestra vida cristiana y, por lo tanto, puedo decir con Pablo: "Por lo tanto me glorfo mas bien
en mis flaquezas, porque habite en mi la potencia de
Cristo." ;,Quien no quisiera gloriarse en su completa
debilidad e impotencia para que el Senor no hallara
obstaculos en efectuar su obra portentosa por medio
nuestro yen nosotros?
Entonces si la obra es suya, la responsabilidad tambien lo es y, por lo tanto, no hay raz6n para que nos
aflijamos por sus resultados. El sabe cada cosa que le
concierne y puede dirigirla. ;,Por que, entonces, no dejarsela a El y permitir ser tratados cual nifios y ser guiados hacia donde debemos ir? Es un hecho que los obreros mejores que yo conozco, son aquellos que no estan
llanos de cuidados y ansiedades por la obra, pero que
la encomiendan a su querido Maestro, pidiendole que
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les guie momento tras momento en lo concerniente a
su servicio y confian con toda sim plicidad que El les
suplira la necesidad momentanea de sabiduria y fuerza.
Quiza a primera vista, pensariais que ellos estan muy
libres de cuidados, teniendo tan grandes intereses que
manejar, pero cuando aprendais el secrete de confiar
en Dios y veais la belleza y el poder de la vida que se
ha rendido a Su obra, no les condenareis y comenzareis
a pensar: lC6mo los siervos de Dios quieren llevar cargas o asumir responsibalidades que solo El es poderoso para llevar?
Algunos pueden objetar que el ap6stol Pablo habl6
del "cuidado de las iglesias" que estaba sobre el, pero
no debemos dejar de recordar, que era la costumbre
constante del ap6stol, el poner todo su cuidado en el
Senor y que, aunque lleno de trabajos, estaba sin "cuidados."
Hay una o dos closes mas de esclavitud en el servicio, que consideraremos, y de las cuales podemos
hallar tambien liberaci6n, en esta vida de fe. Sabemos que ningun individuo es responsable per la obra
mundial, pero que cada uno lo es en su pequeno circulo
de acci6n. Nuestro deber cesa de ser universal y viene
a ser personal e individual. El maestro no nos dice: "Id
y haced todas las cosas," pero tiene planes especiales
para cada uno de nosotros y nos encomienda un servicio especial. Esto es la diversidad de clones en el reino
de Dies y estos est6:n repartidos entre los hombres de
acuerdo con sus diversas aptitudes.
Yo puedo tener cinco talentos, dos, o uno simplemente; pero solo tango responsabilidad en aquello que
he sido llamado a hacer y nada mas. "Los pasos del
buen hombre," son ordenados por el Senor, no solamente el camino, sino cada uno de los pasos que lo
trazan.
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Muches cristianos cometen el error de mirar cada acto de servicio como una perpetua obligaci6n. Por ejemplo piensan que porque obraron rectamente al dar
un tratado a una persona que hallaron en el tren, deben hacerlo con cada una que hallen y en esta manera se cargan con un deber imposible. Habia una joven cristiana, que porque en cierta ocasi6n habia hablado del evangelic a una persona que encontr6 en el camino, pens6 que era desde entonces su perpetua obligaci6n el hacerlo con cada persona que hallara a su
paso. Por supuesto, esto era imposible y como consecuencia, hall6se muy pronto sumida en esclavitud. Vivia constantemente temiendo salir a la puerta de su
casa, por no hallarse con persona alguna y sentiase
siempre bajo condenaci6n.
Pero por fin abri6 su coraz6n a una amiga instruida
en los caminos del Senor y ella le indic6 que estaba cometiendo un gran error; que el Senor tenia una obra
especial para cada uno y que la manera en que los sirvientes de su casa no debian cuidar del trabajo de otros,
asi los siervos del Senor, no est6:n en la obligaci6n de
hacer todo el trabajo. Adem6:s, dijole que se pusiera bajo las 6rdenes y en las manos del Senor en cuanto a
la obra que El le encomendara y que confiara que El
le indicaria cada persona con quien era su deber hablar, y le asegur6 que El nunca envia sus ovejas sin ir
delante de ellas y abrirles el camino. La joven acept6 el
consejo y al echar su carga sobre el Senor, pudo hacer
gozosamente una obra muy efectiva y todo sin cuidados
ni cargas porque Cristo le guiaba y le abrfa el camino
para hacer su voluntad.
Yo misma he aprendido mucho al pensar en nuestros propios hogares. Cuando tomamos un sirviente para un trabajo especial de la casa, queremos que atienda
ese solamente y no que ande corriendo tratando de ha-
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cer las ocupaciones de los otros criados. Si al hacer esto
en nuestros hogares terrenales, causariamos una gran
confusion, pensemos cuan grande seria esta si se efectuara en la casa celestial.
Me parece que nuestra parte en el servicio, es justamente como el efectuar la union entre el mecanismo y la
maquina a vapor. El poder no reside en el mecanismo,
sino en el vapor. Si se quita de la maquina, esta se paraliza, pero mientras hay coneccion la maquina marcha
perfectamente y sin esfuerzo alguno por causa del poder
que esta detras de ella. Asi es la vida cristiana. Cuando
la vida divina esta en el corazon de alguna persona, es
muy facil su desarrollo exterior y se hace tan natural
como la vida misma. Muchos cristianos viven en tension,
porque sus voluntades no estan en armonia con la de
Dios. No hay una coneccion perfecta en cada punto y
por eso se requiere un esfuerzo enorme para mover la
maquinaria de la vida cristiana. Pero una vez que la
coneccion esta perfectamente efectuada y, "la ley del
espiritu de vida en Cristo Jesus," pueda obrar en nosotros con todo su maravilloso poder, entonces seremos
hechos libres de "la ley del pecado y de la muerte" y
conoceremos "la gloriosa libertad de los hijos de Dios."
Otra de las dificultades en cuanto al servicio del Senor de la cual podemos desligarnos es la que concierne
a "las reflexiones despues del trabajo," que siempre
siguen en la obra cristiana. Estas pueden ser de dos closes: una, .cuando el alma se congratula por el exito obtenido, y la otra, el desanimo cuando fracasa. Una u
otra siempre quieren molestarnos. Creo que de las dos,
la primera es la que debe ser mas lamentada, si bien la
segunda produce mas sufrimientos. Pero cuando confiamos en el Senor, no nos molestaran, porque habiendonos encomendado nosotros mismos
la obra al Senor, quedaremos satisfechos de tal modo, que no pensaremos en nosotros mismos.
~T
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Hace varies an.as que encontre, en un libro muy antiguo, este p6:rrafo que doy a continuaci6n: "Al terminar
una obra, jam6:s te entregues a pensamientos reflexives
personales de ninguna especie, ya sea de congratulaci6n
o de desesperaci6n. Desde el momenta que las cosas
pasan, olvidalas, dej6:ndolas con el Senor." Estas palabras han sido para mi de singular valor. Cuando viene
la tentaci6n, (como posiblemente a todos los obreros
despues de haber efectuado algo) de entregarme a pensamientos reflexives, ya en una u otra forma, rehuso pensar en la obra, entreg6:ndola en sus monos, para que El
corrija todos los errores y la haga una bendici6n.
Yo creo que habria menos "dias malos," como llamamos a los dias de prueba, para los. ministros del evangelic, si adoptaran este plan, y estoy segura que los
obreros hallarian me nos tristezas en la obra del Senor.
En resumen, lo que se necesita para que nuestro servicio en el Senor sea efectivo y feliz, es ponerlo en las
monos del Senor y dej6:rselo a El. No vay6:is a El en
oraci6n diciendole: "Senor, guiame, dame sabiduria;
Senor, enc6:rgate de las cosas," para levantaros luego
volviendo a llevar la cargo y procurando arreglar vuestros asuntos. Dej6:dselos al Senor y recordad que cuando confi6:is en El, no debeis afanaros por nada. Confiar
y lamentarse no pueden andar juntas. Si vuestra obra es
una cargo es porque no confi6:is en El. Pero si lo haceis,
hallareis con seguridad que "su yugo es £6:cily ligera su
cargo," aun en medio de la actividad mas grande, y
"hallareis descanso para vuestras almas." Si el di vino
Maestro tuviera un buen grupo de obreros en esta condici6n no habria Hmite de las cosas que El podria
efectuar por media de ellos. Realmente "uno perseguiria
a mil, y dos harian huir a diez mil," y nada les seria
imposible. Porque no es dificil para el Senor "salvar
con multitud o con poco numero, si estos solamente confian en El, poniendose completamente en sus monos.
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jQue el Senor levante rapidamente un ejercito de tales
obreros! Y que tu, mi querido lector, seas uno de los alistados, y que rindiendote completamente al Senor, como
"vivo de entre los muertos," sea cada uno de tus miembros, "un instrumento de justicia" para ser usado segun SU beneplacito.
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SusResultados
Practicos
enla VidaDiaria
y enel Trato
Si todo lo que ha sido escrito en los capitulos anteriores sobre la vida escondida con Cristo es verdad,
sus resultados en la vida pr6:ctica y en nuestro trato
deben ser muy marcados; y aquellos que disfrutan de
ella deben ser en verdad un pueblo peculiar, celoso de
buenas obras.
Mi hijo, que ahora est6: con el Senor, en cierta ocasi6n escribi6 a un amigo algo al efecto. Somos necesariamente los testigos de Dios, porque el mundo no lee la
Biblia, pero si nuestras vidas; y de acuerdo con el reporte que ellas den, depender6: mucho su creencia en la naturaleza divina de la religion que profesamos. Esta edad
es esencialmente una edad de hechos positivos y todas
las investigaciones cientificas est6:n siendo crecientemente convertidas de teorias en realidades.
Por lo tanto, si nuestra religion quiere hacer progresos en la edad presente, debe probar que es mas que
una teoria; debemos presentar a la investigaci6n de las
mentes criticas de nuestros dias las realidades de vidas
transformadas por el eficaz pod er de Dios, "obrando en
ellas el placer de su voluntad."'
Por lo tanto, deseo hablar muy solemnemente
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de lo

que creo deben ser los frutos necesarios de una vida
de fe, tal como la que he venido describiendo y grabar
en los corazones de cada uno de mis lectores su responsabilidad personal a "andar dignamente en su alta vocaci6n" a la cual han sido llamados.
Creo que por lo menos a algunos de vosotros, puedo
hablarles como amigos personales, pues creo que no hemos avanzado mucho a traves de estas paginas, sin que,
tanto en vuestros corazones como en el m:io, haya brotado un tierno interes personal y vehemente de los unos
para con los otros, de modo que podemos mostrar en cada cosa, las alabanzas de Aquel que "nos ha llamado
de las tinieblas a su luz maravillosa." Hablo, entonces,
como una amiga y estoy segura de ser disculpada si
entro en algunos detalles de nuestras vidas diarias, los
cuales pueden parecer de secundaria importancia, pero
que en realidad forman la mayor parte de ellas.
La norma de una vida practica santa, ha sido tan
baja entre algunos cristianos, que el menor grado de
una vida de devoci6n real, es mirado con sorpresa y,
a menudo, con desaprobaci6n, por una gran parte de
la Iglesia. En su mayor parte, los seguidores del Senor
Jesucristo, estan satisfechos con una vida de tal conformidad a este mundo, y tan parecida en casi todos los
respectos que, al observarla, ninguna diferencia puede
establecerse.
Empero nosotros, que hemos oido el llamamiento de
nuestro Dios, a una vida de entera consagraci6n y confianza perfecta, debemos ser distintos. Debemos salir
del mundo, estar separados y no conformarnos a el, ni
en nuestro caracter, ni en nuestras vidas. Debemos
asentar nuestras afecciones en las cosas celestiales, no
en las terrenales y buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia, rindiendo cada cosa que pudiera interponerse a esta vida. Debemos andar en el mundo como
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Cristo anduvo. Debemos poseer la mente que estaba en
El. Como peregrinos y extranjeros debemos abstenernos de los deseos de la came que batallan contra el
alma. Como buenos soldados de Jesucristo, debemos
desligarnos interiormente de los afanes de esta vida,
para que podamos agradar a Aquel que nos ha escogido para ser sus soldados. Debemos abstenernos de toda apariencia de mal. Debemos ser bondadosos los
unos con los otros, compasivos, perdonandonos los unos
a los otros, como tambien Dios nos perdon6 en Cristo.
No debemos resentirnos por las injurias o desafectos,
sino volver bien por mal y presentar la otra mejilla a la
mano que nos hiere. Debemos siempre tomar el lugar
mas bajo entre nuestro pr6jimo y buscar no nuestra
propia honra, sino la de los otros. Hemos de ser mansos,
humildes y d6ciles; no levantandonos sobre nuestros
propios derechos, mas dando lugar a los ajenos. Debemos hacer las cosas, no para nuestra propia gloria,
mas para la de Dios. Y, recapitulandolo todo, "Como
Aquel que nos ha llamado es santo, sed tambien VO·
sotros santos, en toda conversaci6n; porque escrito esta:
Sed santos porque yo soy santo."
Parece que algunos cristianos piensan que todos los
requisitos de una vida santa estan cumplidos cuando
esta es muy activa y eficiente en la obra cristiana; y porque ellos hacen mucho para el Seiior en publico, se
creen con derecho a una vida no cristiana e incorrecta
en la privado. Pero esta no es la clase de vida que vengo describiendo. Si vamos a andar como Cristo anduvo, debe serlo tanto en privado como en publico, en
el hogar como fuera de el; y debe serlo cada hora y
todo el dia; y no tan s6lo en perfodos establecidos o en
ciertas ocasiones. Debemos ser justamente como Cristo,
con nuestros sirvientes como con nuestro ministro; tan
buenos en nuestra oficina como en nuestra reunion de
oraci6n.
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Es en la vida pr6:ctica del hogar donde la piedad
puede demostrarse mejor y debemos dudar de cualquier profesi6n que fracasa bajo la prueba de la vida
diaria.
Un cristiano regafi6n, o ansioso, o desanimado; un
cristiano malhumorado, incredulo, quejoso; un cristiano
exigente, egoista, cruel, insensible, indulgente consigo
mismo; un cristiano con una lengua mordaz o espfritu
amargo, podr6: ser muy piadoso en su obra y tener un
lugar honorable en la iglesia, pero los tales no son
cristianos a la semejanza ·de Cristo, y ellos no conocen
nada de las realidades de las cuales trata este libro, no
importa cu6:n elevada sea su profesi6n.
La vida escondida con Cristo en Dios, es una vida
oculta como su origen, mas no debe serlo en sus resultodos pr6:cticos. La gente debe ver que andamos como
Cristo anduvo; si decimos que estamos permaneciendo
en El, debemos probar que poseemos lo que profesamos. En breves palabras, debemos ser reales seguidores
de Cristo y no tan solo te6ricos. Esto abarca una gran
parte de la vida cristiana. Significa que, debemos volver real y absolutamente, nuestras espaldas a cualquier cosa que sea contraria a la perfecta voluntad de
Dios. Significa que debemos ser "un pueblo peculiar,"
no s61o en los ojos de Dios, sino tambien a la vista del
mundo que nos rodea y que, a cualquier lugar donde
vayamos, seamos bien conocidos por nuestros habitos,
nuestro car6:cter, nuestra conversaci6n y nuestra solicitud, que somos seguidores del Senor Jesucristo y no
del mundo, como tampoco El era del mundo. No debemos mirar mas a nuestro dinero como propio, sino del
Senor, para que sea usado en su servicio. No debemos
sentirnos con libertad de usar nuestras energias exclusivamente en ocupaciones de este mundo, mas debemos
reconocer que, si buscamos primeramente el reino de
Dios y su justicia, todas las cosas necesarias nos ser6:n
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afiadidas. Debemos encontrarnos cohibidos de buscar
altos puestos o esforzarnos en ventajas humanas, ni
tampoco, como haciamos en otros tiempos, hacernos el
centro de nuestros pensamientos y de todas nuestras
miras. Nuestros dias deben ser usados, no en servirnos a nosotros mismos, mas en el servicio del Senor; y
nos hallaremos llamados a llevar los unos las cargas
de los otros y asi cumplir la ley de Cristo. Entonces todos
nuestros deberes diaries del hogar ser6:n ejecutados con
mayor perfecci6n que nunca, porque cualquier cosa la
hacemos "no como sirviendo al ojo," como los que procuran agradar a los hombres, sino antes como siervos
de Cristo, haciendo de coraz6n la voluntad de Dios.
En todo esto seremos invariablemente dirigidos por
el Espiritu de Dios, si nos entregamos a su direcci6n.
Pero, a menos que tengamos la norma correcta de la
vida cristiana delante de nosotros, podemos ser impedidos por nuestra ignorancia, de reconocer su voz; por
esta causa deseo ser definida y explicita en mis declaraciones.
He notado que, donde quiera que ha habido un fiel
seguidor del Sefior con una vida consagrada, tarde o
temprano, varias cosas se han seguido inevitablemente.
La humildad y quietud de espiritu con el tiempo
vienen a ser las caracteristicas de una vida diaria. Entonces se manifiesta una sumisa aceptaci6n de la voluntad de Dios tal como viene en los frecuentes eventos
de cada dia; hay docilidad en las manos de Dios,
para hacer o sufrir todo el buen placer de su voluntad; dulzura ante la provocaci6n, calma en medio del
estruendo y del bullicio; una condescendencia
a los
deseos de otros, y una insensibilidad ante los desaires y afrentas; ausencia de cuidados y ansiedades,
libertad de temores; todo esto y muchas otras gracias
similares son el desenvolvimiento externo de una vida interior, la cual esta: escondida con Cristo en Dios.
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En seguida, un cambio en los habitos de la vida: siempre vemos cristianos que, tarde o temprano, desechan
todo pensamiento de si mismos y son llenos de consideraciones para otros; visten y viven en una forma sencilia y sana, renuncian a habitos indulgentes, egoistas
y a todas las gratificaciones carnales. Toman parte en
obras con las cuales pueden ayudar a otros y, las ocupaciones inutiles son desterradas de sus vidas. La delicia absorbente de sus almas, es la gloria de Dios y el
bienestar de sus criaturas. La voz se dedica a El para ser
empleada en cantor sus alabanzas. La riqueza es puesta a su disposici6n; la pluma se dedica a escribir
para El, los labios a hablar para El, las monos y los
pies para hacer e ir segun SU beneplacito. Afio tras afio
tales cristianos son menos mundanes, mas serenos, sus
mentes son mas celestiales, mas transformados, mas
como Cristo, hasta que sus rostros expresan mucho la
belleza de su vida interna; de manera que todos los que
los observan, no pueden menos que reconocer que ellos
viven con Jesus, y estan permaneciendo en El.
Estoy segura que a coda uno de vosotros han llegado
algunas insinuaciones divinas de la vida que vengo
describiendo. l,Acaso no has comenzado a sentirte consciente de la voz de Dios, hablandote acerca de estas
cosas? l,No te ha entristecido y angustiado al descubrir
cuan llena de egoismo esta tu vida? l,NO ha estado tu
alma sumergida en aflicci6n y duda acerca de ciertas
disposiciones o tareas a las cuales has estado acostumbrado? l,No has comenzado a sentirte inquieto por algunos de los habitos de tu vida y deseado cambiarlos
en algun respecto? l,No se han comenzado a abrir caminos de devoci6n delante de ti, con el grandioso pensamiento: "Oh, si yo pudiera andar con El?" Todas
estas preguntas, dudas y este anhelo espiritual, vienen a
tu coraz6n de la voz del buen Pastor, que procura llamarte fuera de lo que es contrario a su voluntad. Per-
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miteme rogarte, jno rechaces su amable suplica! Poco sabes de las dukes sendas por las cuales El quiere
guiarte, ni de los maravillosos raudales de bendiciones
que hallara:s al fin, pues si no, te arrojarias con un anhelante regocijo a condescender a cada una de sus peticiones. Las alturas de la perfecci6n cristiana solamente pueden ser alcanzadas al seguir fielmente cada momenta al Guia que te dirige; y El nos revela el camino,
paso a paso, a su tiempo en las cosas pequenas de
nuestra vida diaria, queriendo solamente que nuestra
parte sea el rendirnos a su direcci6n. Se perfectamente
d6cil en sus manos para ir donde El te induzca y para
volverte desde donde El quiera hacerte retroceder. Obedecele perfectamente y al momenta cuando estes seguro
de su voluntad y pronto hallara:s que El te dirige ra:pida
y facilmente en una vida maravillosa de conformidad
a Si mismo que sera testimonio a todos los que te rodean, mas alla de lo que hasta ahora has sabido.
Conod una persona tan entregada al Senor para seguirle donde El la dirigiera, que en un instante anduvo
desde el sendero de tinieblas y desesperaci6n, a la realizaci6n y actual experiencia de la mas bendita union con
el Senor Jesucristo. Libre del centro de sus tinieblas, se
consagr6 al Senor rindiendole SU voluntad para que
pudiera obrar en ella "el querer y el hacer de su buena
voluntad." Inmediatamente el Senor, por medio de su
Espiritu, comenz6 a hablar a su coraz6n, sugiriendole
algunos pequenos actos de servicio para Ely turbandola
acerca de algunas cosas en los habitos de su vida, mostrandole cuan egoista y no semejante a Cristo era y
c6mo podia ser transformada. Ella reconoci6 su voz y
rindi6 cada cosa que El le demandaba y al momenta
conoci6 con seguridad la voluntad de Dios. Su rapida
obediencia fue coronada con un progreso igual, de modo
que, dia tras dia, iba conformandose mas y mas a la
bendita imagen de Cristo, hasta que su vida lleg6 a ser
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un testimonio tal, en su derredor, que algunos que cornenzaron oponiendose y siendo incredulos, se vieron
obligados a reconocer que tal obra provenfa de Dios y
fueron ganados a un rendimiento similar. Finalmente,
habia ascendido tan rapidamente en un corto plazo, que
el Senor revel6 a su alma, algunos de los secretos preciosos de su amor y cumpli6 su maravillosa promesa
de Hechos 1:5, dandole la realizaci6n del bautismo del
Espiritu Santo. l Crees que ella se apen6 de haberle rendido todo su coraz6n, o que nada excepto acciones de
gracia y gozo pueden llenar su alma, cuando echa una
mirada hacia las sendas por las cuales fue guiada al lugar de las maravillosas bendiciones y de la cual algunos piensan que es dernasiado dura para seguir? Ah,
querida alma, si tu deseas conocer una bendici6n tal,
como ella, entregate a la direcci6n del divino Maestro
y no retrocedas ante la consagraci6n que El te llame
a hacer.
Seguramente tu puedes confiar en El. Y, si hay alguna cosa que atrae por mementos tu atenci6n y no es
digna de la del Senor, recuerda que El no mira corno el
hombre rnira y que cosas pequefias a tus ojos, pueden
ser para los suyos la clave y llave al profundo manantial
de tu existencia. Ninguna vida que fracasa en cosas
pequefias puede estar cornpleta. Una mirada, una palabra, un tono de voz suave, a rnenudo rnirados corno cosas pequeiias por el juicio humano, son de vital importancia para la vista de Dios. Si tu unico deseo es
servirle en su plenitud, l,no puedes decirle un "sf" continua, a todos sus dukes mandates, sean pequefios o
grandes, y confiar que El te guiara por el camino mas
corto a la plenitud de su bendici6n?
Amigo querido, sea que lo hayas sabido o no, esto
y nada rnenos que esto, es lo que significa consagraci6n.
Quiere decir: obediencia incondicional. Significa que
en adelante la voluntad de Dios sera la tuya porque tu
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la aceptaras bajo cualquier circunstancia y en todo
tiempo. Esto implica tambien que, desde el momento de
tu rendimiento, tu libertad de escoger ser6: sometida al
control del Senor. Asimismo quiere decir que el seguirle a donde El te guie debe ser constante, sin retroceder.
Todo esto, y mas esta incluido en tu rendimiento al
Senor; ahora apelo a tf, para poner por obra tus palabras de consagraci6n. Permite que la vida de Cristo,
morando en tf, sea pr6:ctica en tu vida diaria y en todo
tu trato. Est6:s unido a tu Senor con un maravilloso lazo;
anda entonces como El anduvo y muestra al mundo
incredulo, la bendita realidad de su grandioso poder
para salvar hasta lo sumo, por haberlo hecho contigo.
No debes temer de dar tal consentimiento, porque El
es tu Salvador y est6: en su poder llevar a cabo lo antedicho. El no esta pidiendo que tu lo hagas en tu fragilidad, El s6lo quiere que te entregues completamente en
sus manos, para poder obrar en tf. Tu parte- es rendirte,
la suya es obrar; y nunca jam6:s te dar6: El 6rdenes qua
no vayan acompa:fiadas con un amplio poder para obedecerlas. No comiences a pensar acerca del futuro de
estas cosas, sino aband6nate con un generoso confiar
en el Buen Pastor, quien ha prometido no llamar a sus
ovejas a ningun camino donde El no va a ir primero,
para allanarlo y ayudarlas. Da cada paso peque:fio,
coma El lo va planeando. Haz que toda tu vida, aun en
los peque:fios detalles, sea dirigida por El. Sigue con
gozo y prontamente las dulces insinuaciones de su Espiritu en tu alma, y hallaras que, dia tras dfa, ir6:s conformandote a su voluntad en todas las cosas, amoldandote y transformandote "en un vaso para su honra, santificado para su uso y aparejado para toda buena obra."
Asi podr6:s gozar el duke regocijo de ser "epistola de
Cristo, conocida y leida por todos los hombres;" y tu
luz sera tan resplandeciente que aquellos que te rodean no te veran a tf, sino a tus buenas obras y glorificaran a tu Padre qua esta en los cielos.
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Captlufo 17
ElGozo
dela Obediencia
Ya que he escrito sobre algunas de las dificultades
de esta vida de fe, tratare ahora sobre los goces que encontramos en ella. Primeramente hablare del gozo de
la obediencia. Hace mucho tiempo lei, no recuerdo d6nde, la maxima siguiente: "La perfecta obediencia llevaria consigo la felicidad completa si s61o confi6:ramos
cabalmente en la potestad a la cual obedecemos." Recuerdo que al saber que existia para mi un no imaginado sendero de felicidad, me quede muy impresionada; y a menudo mucho tiempo despues, cuando la naturaleza interior se revelaba en mi, veniame la vision
de un descanso posible de alcanzar y que al mismo
tiempo satisfaria y mitigaria todos mis anhelos.
lDebo decir que he hallado este descanso, mas no
ya como una vision, sino como una bendita realidad; y
que he visto en el Senor Jesus el Maestro a quien podemos rendir impHcita obediencia y que al tomar su yugo
sobre nosotros, hallamos descanso perfecta?
Poco sabes, querida alma cargada, del gozo que est6:
a tu alcance. El Maestro se te ha revelado y te est6: llamando a un complete rendimiento, aunque tu te excitas,
huyes. Tu est6:s lista para hacer un rendimiento parcial.
Pero una consagraci6n sin reserva te parece demasiado
pedir; la temes. Piensas que abarca demasiado, que
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corres mucho riesgo. Deseas la obediencia parcial, la
completa obediencia te espanta.
Tambien ves a otros que pueden hacer cualquier
cosa sin que les moleste su conciencia y andan por un
sendero muy lejano del que parece haber sido trazado
para ti y te interrogas a ti misma c6mo puede ser tal
cosa. Parece extrano y quiza duro para ti, que tu debes
hacer algo que ellos no tengan que hacer y dejar cosas
en las cuales ellos tienen perfecta libertad.
jAh, querido cristiano, en esta misma diferencia esta
tu privilegio, aunque quiza tu no lo sepas! Tu Senor te
dice: "El que tiene mis mandamientos y los hace, ese es
el que me ama; y el que me ama sera amado de mi Padre y yo le am are y me manifestare a el.,, Tu tienes SUS
mandamientos y ellos no. Tu conoces la voluntad de tu
Senor acerca de muchas cosas, de las cuales ellos permanecen en obscuridad. l,No es este un privilegio? l,Es
acaso un acausa para lamentarte, que tu alma haya
sida elevada a una relaci6n mas intima con tu Maestro,
que El pueda decirte cosas, las cuales ellos por estar
mas lejos de El, no puedan saberlas? l,No te das cuenta
cuanta intimidad implica esto?
Hay muchas relaciones en la vida que requieren, de
ambas partes, solo un moderado grado de fervor. Podemos tener amistad placentera los unos con los otros
y todavia pasar parte de nuestras vidas en intereses y
ocupaciones distintas. Cuando estamos juntas, nos deleitamos en la compania y hallamos muchos puntos en
los que congeniamos; pero la separaci6n no nos angustia y amistades mas intimas no nos obstaculizan. No
hay suficiente amor entre nosotros para darnos el derecho o el deseo de penetrar y participar en los asuntos
privados de unos y otros. En tales relaciones hay cierta
distancia y reserva. Pero en la vida hay otra clase de
relaciones muy distintas. La amistad se transforma en
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amor. Los dos corazones se dan el uno al otro para
dejar de ser dos. Se verifica una union de alma, la
cual hace que todas las cosas del uno pertenezcan
al otro. No hay posibilidad de intereses distintos ni
de senderos diferentes. Cosas que antes eran legitimas, ahora vienen a ser ilegitimas a causa del lazo
cercano que les une. La reserva y la distancia adecuadas en la mera amistad, Hegan a ser fatales con el
amor. El amor lo da y todo lo quiere. Los deseos del
uno vienen a ser obligaciones para el otro, a fin de
com placer lo.
lAcaso el yugo que el amor impone causa irritaci6n? lEnvidian ellos la indiferente, tranquila y moderada amistad que les rodea y lamentan la intimidad que
tienen para con el amado, por causa de las obligaciones
mutuas? lNo es que mas bien se glorian en sus deberes
y los ejecutan con una ternura llena de gozo, la cual
estan lejos de tener con los demas? lNo es cada revelaci6n de los deseos del amado, un deleite y un privilegio y aun lo es cualquier sendero por duro que sea, por
el cual tengan que andar?
iAh, querida alma, si tu sabes que significa esto en
cualquier relaci6n terrenal aun por pocas horas, si has
amado hasta que el sacrificio y el poder te hayan reportado regocijo; si la completa entrega de tu voluntad
a la voluntad de otro ha vislumbrado para ti como un
anhelado privilegio, o como una dulce y preciosa realidad, entonces por todo el vehemente y tierno amor
de tu Amante celestial te suplico que seas asi para con
Cristo!
El te ama con un amor mucho mayor que el de la
amistad. Como un desposado se regocija en su esposa,
asi El se regocija en ti y nada mas que la voluntad rendida de su esposa le satisfara. El te ha dado y quiere que
tu hagas lo mismo. La mas pequefia reserva herira
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su coraz6n. El no se ha reservado nada, llo haras tu?
Por tu causa El dej6 todo lo que posefa y quiere que
por El tu lo dejes todo sin regateo.
10h, se generosa en tu rendimiento! Honra su incomparable afecto por tf, con un amor igual para El.
Regocijate de arrojarte sin reserva en sus amorosos brazos y de entregarte a su dominio. Dale todo lo que te
pertenezca. Entregale para siempre todo lo que te separa de El. Desde ahora en adelante, cedele toda libertad de escoger y gloriarse en la bendita cercania de tu
union, la cual hace este entusiasmo de devoci6n, no
solo posible, sino necesario.
lNunca has deseado prodigar tu amor y tus atenciones a alguno que esta lejos de ti, por su posici6n y
circunstancias y con quien no has tenido intimidad suficiente para aproximarte? lNo has sentido una capacidad tal para rendirte y un afecto que parecfa arder en
tf como un fuego, aunque todavia no tenias el objeto
sobre el cual te habias aventurado a prodigarlo? lNo
han estado tus manos llenas de "vasos de alabastro con
ungiientos muy preciosos;" aunque no has estado suficiente cerca del coraz6n para arrojarselo? Entonces, si
est as oyendo la amorosa voz de tu Seiior, llamandote
a acercarte a El, lo cual requerira una separaci6n de
todo y una devoci6n entusiasta, no s6lo posible, sino
necesaria, lte excitaras y te estremeceras? lPiensas
que sera demasiado duro que El te revele de su mente mas de lo que revela a otros, y que El no te permita ser
feliz en ninguna cosa que te separe de El? lQuieres
ir donde El no puede ir contigo, o tener ocupaciones en
las cuales El no puede compartir? jNo, no, mil veces no!
Tu saltaras de gozo para salir al encuentro de su amada
voluntad. Su mas ligero deseo vendra a serte como una
ley que te liga y se te quebrantara el coraz6n si le desobedeces. Te gloriaras en la misma estrechura del camino que El te ha trazado y te compadeceras con pie-
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dad infinita de los pobres alejados que han perdido el
privilegio de este gozo infinite. Las obligaciones de amor
seran tus mas dukes privilegios y el derecho que has
adquirido de prodigar el ultimo caudal de lo que tienes
al Senor te parecera coma si te elevara a regiones de
gloria indecible. La perfecta felicidad vendra a tu alma
por la completa obediencia; entonces comenzaras a saber alga de lo que quiso decir cuando dijo: "El hacer
tu voluntad, Dios mio, hame agradado."
i,Piensas que el gozo de la obediencia sera solo de
tu parte? i,Acaso el Sefi.or no se regocija en aquellos
que se rinden a El y desean obedecerle? jOh, amigos
mios, no somos capaces de comprender esto; pero las
Escrituras nos revelan algunos vislumbres del placer, la
satisfacci6n y el gozo que el Sefi.or tiene en nosotros, de
manera que regocija nuestras almas con sus maravillosas bendiciones !
Es muy facil entender que nosotros necesitamos al
Sefi.or, pero que El nos necesite parece inconcebible.
Que nuestros deseos sean para El es algo conocido, pero
que los suyos esten dirigidos a nosotros, pasa los Hmites
de la creencia humana. Mas ya que El lo ha dicho, i,que
mas podemos hacer sino creerlo? El ha hecho que nuestros corazones sean capaces del amor mas profundo y
se ha ofrecido a sf mismo como el objeto de nuestro
amor. Nuestro amor le es precioso. Y le da tanto valor,
que el primero de sus mandamientos pide que le amemos con todo nuestro poder y nuestra fuerza. Continuamente El esta llamando a cada coraz6n, para poder ser
en ellos, el supremo objeto de su amor. i,Quieres que yo
sea tu Amado? dice al creyente. l,Me seguiras en el sufrimiento, en la soledad, y sufriras rigores por mi causa,
sin buscar recompensa, excepto mi sonrisa de aprobaci6n y alabanza? lMe permitiras tu dominio y todo lo
que posees? lSeras feliz agradandome solo a mi? l,Podre
hacer mi voluntad en ti en todas las cosas? l Consenti-
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ras en una union tan fntima conmigo, que te separaras
del mundo todo lo que sea necesario? lMe aceptas por
tu esposo celestial, y dejaras a todos los otros para unirte solo conmigo?
En miles de maneras, El hace esta propuesta de
union a cada creyente. Pero, no todos le dicen, "si." Para ellos, otros amores e intereses son de supremo importancia para desterrarlos. No pierden el cielo por eso,
pero pierden un gozo presente indecible.
Quiza tu no seas uno de estos. Desde el princ1p10
de su oferta, tu alma ha clamado y ha dicho alegremente
a SU llamado, "jSi, Senor, si!" Estas mas que listo para
dedicarle lo mas profundo y rico de tu amor. Te has
rendido a El con tanto entusiasmo que quiza turbes y
aflijas a los asi llamados cristianos prudentes y moderados que te rodean. El amor hace necesaria una separaci6n del mundo. El sacrificio y el servicio son posibles y dulces para ti, de modo tal que no puedes conformarte con una devoci6n a medias. La vida de amor
a la cual has ingresado te da derecho a una profusa
efusi6n de TODO sobre tu Amado. Ahora viene no solo como tu privilegio, sino como tu deber, una intimidad
y amistad que no conocen las almas que le siguien de
lejos. Tu Senor demanda de ti a causa de su union contigo, mas de lo que puede hacerlo con otros. Lo que
para ellos es de ley, para ti, el amor lo ha puesto
fuera de la ley. El puede hacerte conocer los secretos y
espera tu respuesta instantanea a cada petici6n de su
amor.
10h, el glorioso e inexplicable privilegio del cual te
has posesionado es maravilloso! jQue poca cosa significa para ti que otros te aborrezcan y se separen de
tu compania y te pongan en reproche por su amada
causal Muy bien, puedes, regocijarte y saltar de gozo
el dia que tal cosa acontezca, porque he aqui tu galar-
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d6n es grande en los cielos; y porque si eres participante de SU sufrimientos, lo seras tambien de SU gloria.
El esta viendo en ti, "el trabajo de su alma," y esta
satisfecho. Tu amor y devoci6n son su preciosa recompensa por todo lo que ha hecho por ti. F.ntonces no
temas que tu coraz6n entre en una devoci6n completa
y sin reserva al Sefi.or. Quiza otros no lo aprueben, pero
El lo hara y esto es suficiente. No midas tu obediencia
o servicio. Haz que tu coraz6n y manos esten tan listos
para servirle, que SU coraz6n y sus benditas manos
tambien puedan estarlo para ti. Permitele poseer todo
lo que es tuyo: cuerpo, alma, mente, tiempo, talentos,
voz, etc.
Dale toda tu vida, para que El la dirija. Dile directamente: "jSefi.or, ayudame a ordenar este dia, de tal modo que te agrade. Dame una vision espiritual para conocer tu voluntad en todas las relaciones de mi vida.
Guiame en mis ocupaciones, mis amistades, mi lectura,
mi vestido, mi obra cristiana! No permitas que haya
una hora, un momenta, en el cual no estes conscientemente hacienda su voluntad y siguiendola completamente."
Un servicio personal para el Sefi.or, tal como este,
dara una aureola a la vida mas pobre, e iluminara la
existencia mas mon6tona con una llama celestial. lLamentas que el romance de tu juventud se haya perdido tan pronto en las duras realidades del mundo? Pon
a Cristo en toda tu vida con sus detalles y conoceras un
romance mas grande y mas evidente que el de los dias
de tu juventud que emocionara tu alma, y nada volver6:
a parecerte duro, ni repulsivo. Asi se glorificara la vida
mas humilde. A menudo al observar una pobre mujer
constantemente en la batea, he pensado en las tristezas de tales vidas, pero en seguida, con gozo he recordado la posible glorificaci6n de estas vidas y me he
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dado cuenta que la vida del hogar, vivida en y con
Cristo, siguiendole en todos sus caminos, sera llena de
un romance espiritual que hara feliz cada una de sus
horas; mientras esto no podria ser posible con la vida
terrenal mas poderosa.
Cristo mismo, cuando estaba en la tierra, puso enfasis
en la verdad que no hay bendici6n semejante a la que
produce la obediencia. "Y aconteci6 que diciendo estas
cosas una mujer de la compafiia, levantando la voz le
dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos
que mamaste." Y El dijo: "Antes bienaventurado los
que oyen la Palabra de Dios y la guardan"(Lucas 11:
27-28.
Pensemos: jmas bienaventuradc que el haber sido la
madre terrenal del Senor, llevarle en los brazos y amamantarle, (y, lquien puede calcular tal bendici6n?) es
oir y obedecer su voluntad!
jQue nuestros rendidos corazones, lleguen a conocer
y abrazar la amada voluntad de nuestro querido Salvador!
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Union
Divina
Todos los procedimientos de Dios con el creyente,
son para llevarle a una union tal con El que pueda ser
contestada la oracion de nuestro Senor: "Para que todos
sean una cosa; como tu, oh Padre, en mi y yo en ti, que
tambien ellos sean en nosotros una cosa. Yo en ellos y
tu en mi, ,ara que sean consumadamente una cosa; y
que el mundo conozca que tu me enviaste, y que los has
amado, como tambien a mi me has amado" (Juan 17:
21, 23).
Esta union divina era el glorioso proposito de Dios
para su pueblo desde antes de la fundacion del mundo.
Era el misterio oculto de las edades y generaciones.
Esto se cumplio en la muerte de Cristo. Ha sido revelado
por las Escrituras y se esta realizando en la experiencia actual de muchos de Ios amados hijos de Dios.
Mas no es asi con todos. Es verdad, que es para
todos, y Dios no Io ha ocultado ni hecho tan dificil, que
no sea accesible para los que lo anhelan; pero el caso
es que los ojos de muchos estan muy ofuscados y sus
corazones son demasiado incredulos para posesionarse
de tal bendicion. Por esta razon es que el Senor esta
llamando encarecida y repetidamente a su pueblo para
que se entregue completamente a El, para hacer que
ellos se den cuenta actualmente, que El puede obrar
en ellos el querer y el hacer de su buena voluntad.
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Todos los pasos dados previamente en la vida cristiana son para dirigirnos a esta bendita posesi6n. El
Senor la ha efectuado por nosotros; y hasta que nosotros no hayamos entendido inteligentemente y consentido en aceptarla voluntariamente, "el trabajo de su alma" por nosotros, no le ha saciado, ni nuestros corazones tienen el descanso verdadero.
El curso corriente de la vida cristiana tiene un cuadro
en la experiencia de los discipulos. Al principio fueron
impelidos a ver su condici6n y su necesidad y fueron a
Cristo y le rindieron obediencia. Entonces le siguieron,
trabajaron por El, creyendole y no obstante todavia,
jCuan diferentes de su Maestro! Buscando ser ensalzados
unos sobre los otros, huyendo de la cruz, mal entendiendo
su misi6n y sus palabras; abandonando a su Senor en
el tiempo de peligro, sin embargo, enviados a predicar, les reconocia como sus discipulos, dandoles poder
de hacer su obra. Ellos conocian a Cristo solo "segun
la came," superficialmente; conocian a su Senor y Maestro, pero no su propia vida.
Luego vino el Pentecostes, y estos mismos discipulos
le conocieron revelado en lo fntimo de su ser, en union
tal, pues era "uno" con ellos, en su propia vida interior.
Desde entonces, para los discipulos, era Cristo en ellos,
obrando el querer y el hacer de su buena voluntad, librandoles por la ley de su Espiritu de su vida, del vituperio de la ley del pecado y de la muerte, bajo el cual
habian estado. Ya no habia entre El y ellos, un conflicto de voluntades, ni contienda de intereses. Una sola
voluntad les animaba y esta era la de Cristo. Para
ellos solo habia un interes muy querido, y era el SUYO.
Habian sido hechos "UNO" con Cristo.
Seguramente este cuadro puede ser reconocido por
todos, aunque quiza en SU ultima etapa no hay"! sido
completamente alcanzado. Querido lector, es posible
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que hayas dejado mucho para seguir a Cristo; puede
ser que hayas crefdo en El, trabajado por su causa, que
le hayas amado, pero todavfa no eres semejante a El.
Sabes obedecerle y confiar, pero no has experimentado
la union con El. Hay dos voluntades, dos intereses, dos
vidas. Todavfa no has perdido tu propia vida para vifu
solo en la SUYA. En otros tiempos era "YO y NO CRISTO." Luego, "YO y CRISTO," quiza ahora es "CRISTO
y YO," pero lhas llegado al punto en que sea "SOLO
CRISTO," y no tu en absoluto?
Si no es asf, lme permitira:s que te indique el modo
de hacerlo? Si me has seguido en los capftulos anteriores
de este libro, seguramente ahora esta:s listo para dar el
paso decisivo de fe, el cual te guiara: a Cristo y te preparara para permanecer en El y conocer s6lo a su
propia vida.
Por lo tanto todo lo que necesitas es comprender
lo que las Escrituras ensefian de esta maravillosa union,
para que puedas asegurarte de la posibilidad de tal
cosa. Si lees pasajes tales como 1 de Corintios 3:16, "lNo
sabeis que sois el templo de Dios, y que el Espiritu de
Dios mora en vosotros?" Entonces al principio del capftulo notar6:s que se dirige a "nifios en Cristo," quienes
todavfa eran carnales y andaban como hombres, comprendera:s que esta union es el inexplicable y glorioso
misterio de un Dios morando en el hombre, el cual es
posefdo por el mas debil creyente en Cristo; de modo
que lo que vas a investigar no es una novedad, sino
una realizaci6n de lo que ya ha sido efectuado. Es una
verdad absoluta que cada creyente en Cristo Jesus es
"templo del Espiritu Santo, el cual tienen de Dios." Pero
tan cierto como que esto es verdad, tambien lo es que a
menos que el creyente lo reconozca y viva en su poder,
no sera: una realidad para el. Como el hombre que posee
un tesoro en un campo, pero que le es desconocido y,
por lo tanto, no puede aprovecharlo, asf es la vida de
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Cristo morando en los creyentes que la desconocen. De
manera que su poder no puede manifestarse hasta que,
inteligente y voluntariamente, el creyente cese en su
propia vida y acepte la de Cristo en su lugar.
Es de suma importancia no caer en el error en cuanto
a esta sagrada union. Hay que tener en cuenta que no
es cuestion de emociones, sino de caracter. No es algo
que se debe sentir, sino algo que debemos ser. Quiza
sintamos tal bendicion, pero la cosa vital no es el sentir, sino la realidad.
Nadie puede ser uno con Cristo, si no es semejante
a El. Esta es una verdad manifiesta; me temo que muy
a menudo esta sea demasiado pasado por alto y que los
sentimientos fuertes de amor y gozo, sean confundidos
como sen.ales y pruebas de la union divina, en casos
donde las pruebas evidenciales de una vid.a semejante
a Cristo dejan mucho que desear. De otro modo es enteramente opuesto a la declaracion escritural que dice:
"El que dice que esta en El, debe andar como El anduvo." Y a esta no hay escapatoria posible, pues no es s6lo una declaracion divina, sino una cosa natural.
Decimos que somos "UNO" con algun amigo y esto
signiifca que existe entre nosotros una union de prop6sitos, pensamientos y deseos. No importa cuan entusiastas puedan ser las manifestaciones de amor y unidad de nuestros amigos, no habra una verdadera union
entre nosotros, a menos que tengamos los mismos gustos y disgustos, los mismos pensamientos, propositos e
ideales. Unidod con Cristo, significa ser hechos participantes de su naturaleza tanto como de su vida.
Si realmente somos "UNO con Cristo," no sera contrario a nuestra naturaleza, el serle semejante y el andar
como El anduvo, antes bien, esto nos sera muy natural. La dulzura, gentileza, mansedumbre, paciencia, Ion-
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ganimidad, caridad, bondad, son naturales al cristiano
participante de la naturaleza de Cristo; no puede ser de
otra manera.
Pero la gente que vive en sus emociones, no siempre
sabe el significado de esto y a menudo se ilusiona, pensando que han llegado a la union divina, cuando toda
su naturaleza y disposiciones estan bajo el control de
su amor propio.
Sabemos que nuestras emociones no son dignas de
nuestra confianza, pero que mayormente son el resultado de nuestra condicion ffsica, o de nuestros temperamentos naturales. Por esta razon, es un error craso
creer que son la prueba de nuestra unidad con Cristo.
Este error obra en ambas maneras. Si tengo sentimientos de regocijo, puedo pensar que he entrado a esta
divina union, cuando tal cosa no ha sucedido; y si no
tengo tales sentimientos, puedo pensar que he fracasado en mi experiencia cuando realmente no ha sido asf.
La unica prueba real es solamente el caracter. Dios es
santo y, por lo tanto, asf han de ser todos los que son
"uno" con El. Nuestro Seiior mismo expreso su unidad
con el Padre con estas palabras: "No puede el Hijo hacer nada de sf mismo sino lo que viere hacer al Padre;
porque todo lo que El hace, esto tambien hace el Hijo
juntamente" (Juan 5:19). "Si no hago las obras de mi
Padre no me crea:is. Mas si las hago, aunque a mf no
creais, creed a las obras, para que conozcais y creais
que el Padre esta en mf y yo en el Padre" (Juan 10:37-38).
Entonces la prueba que Jesucristo dio por la que su
unidad con el Padre podfa ser reconocida, era el hecho
de que El efectuaba las obras de su Padre. Yo no conozco otra prueba mejor para nosotros.
Sabemos que un 6:rbol es conocido por sus frutos; y
si nosotros estamos unidos con Cristo, llevaremos los
frutos divinos de una vida y modo de ser, semejante
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a los suyos. "El que dice, Yo le he conocido y no
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay
verdad en el; mas el que guarda su palabra, el amor de
Dios esta: verdaderamente perfecto en El; por esto sabemos que estamos en El" (1 de Juan 2:4-5).
"Por este medic sabemos," esto es, por guardar su
Palabra. Por lo tanto no prestes atenci6n a tus sentimientos para probar tu unidad con el Senor, pero fijate
si tienes los frutos vitales de una unidad de cara:cter, de
andar y de pensar. Puedes abrigar sentimientos de regocijo, de desaliento, pero, ni en uno ni en otro caso,
son indicaciones reales del estado de tu vida espiritual.
Muches cristianos rudimentarios tienen a menudo poderosas experiencias emocionales. Conoci a una que a menudo se quedaba despierta "por las ondas de salvaci6n"
como ella decia, las cuales corrian por su ser durante
la noche; sin embargo, en su trato con otros no hablaba
la verdad, y estaba muy lejos de ser honrada en sus
negocios. Nadie pod:ia creer que realmente ella sabfa
lo que era "union con Dios," a pesar de lo ferviente
que fueran sus emociones.
Tu gozo en el Senor debe ser mas profundo que una
mera emoci6n. Debe ser el gozo de conocimiento, de
percepci6n, de una existencia actual. Es muy distinto
ser un pa:jaro con todas sus actuales posibilidades de
volar, a sentirse como si fuera un pa:jaro, sin absolutamente nada de poder para hacerlo. La realidad es siempre la cosa de importancia vital.
Pero ahora, habiendo prevenido en contra de los peligros de una mera experiencia emocional de uni6n con
Cristo, consideremos c6mo apropiarnos de la realidad.
Primero dire que no es una mera actitud que Dios toma,
sino una nueva actitud que nosotros debemos tomar. Si
realmente soy un hijo de Dios, necesariamente mi cuerpo es el temple de Dios y Cristo esta: en mf. Por lo tanto
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es necesario que yo reconozca su presencia y me rinda
plenamente a su dominio.
Esto me parece justo. Como Si Cristo estuviera viviendo en una casa, en una habitacion cerrada ignorado por los moradores de la casa y deseando hacerse
y ser uno de ellos en sus vidas diarias, compartiendo en
todos sus intereses, pero sin hacerse reconocer forzadamente, porque lo que El anhela, es que un companerismo voluntario le salga al encuentro y solamente asi
puede quedar satisfecho su amor. En aquella favorecida mansion los dias pasar6:n de largo y ellos estarian ignorantes de su grandioso privilegio. Ellos irfan
y vendrfan de sus negocios, sin pensar aun en el magnilico Huesped. Harian todos sus planes sin pensar en
El. Para elols se perderfa toda su sabidurfa en guiarles y su fortaleza para protegerles. Semanas y dfas solitarios, se pasan en tristeza, que hubieran podido ser
llenados con la dulzura de su presencia.
Mas de repente se hace el anuncio, "jEl Senor est6:
en casa!" l,Como ser6: recibida la noticia? l,Se dar6:
amplia entrada al glorioso Huesped? l,O se estremecer6:
por el temor de su presencia procurando reservar algun
rincon de alguna de las piezas, para que quede oculto
a sus ojos?
Apreciado lector cristiano, me gozo en anunciarte
que el Senor est6: en tu corazon. El ha estado morando
allf desde el dia de tu conversion, pero tu lo has ignorado. Desde entonces, cada momenta podias haberlo
pasado a la luz de su presencia y cada paso lo hubieras dado tambien bajo su advertencia. No obstante, por
no darte cuenta de su presencia, tu vida ha sida pasada en la soledad y llena de fracases. Pero, ahora que
te lo anuncio, l,COmo le recibes? l,Est6:s feliz de tenerle?
lAbrir6:s completamente tu corazon para darle la bienvenida? l Querr6:s con regocijo y agradecimiento, en-
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tregar en sus manos todo el manejo de tu vida? lLe
consultaras en todas las cosas y le permitiras decidir
cada uno de los pasos que has de tomar, y marcar
tu sendero? lLe haras porticipante de los asuntos mas
intimos de tu vida? lLe diras "si," a todos los requisites de su union contigo, y te entregaras completamente en sus manos con alegria? Si quieres hacerlo,
comenzaras a conocer algo del gozo que proporciona
la bendita union con Cristo.
1Aqui me faltan las palabras! iTodo lo que puedo
decir, es un somero cuadro de esta bendita realidad!
Mucho mas glorioso que tener a Cristo como morador
en la casa o en el corazon, es ser acercados a una union
tal con El, que podamos ser "UNO;" una voluntad,
un proposito, un interes, una vida. Gloria tal como esta,
no puede expresarse por medio de palabras humanas.
Pero debe serlo y nuestras almas deben estar hambrientas de verlo realizado, de tal manera que no descansemos dia ni noche, hasta haberlo hecho. lEntiendes
las palabras "UNO con CRISTO?" lTe posesionas del
mas debil reflejo de SU maravilloso significado? l,NO se
exalta tu alma al vislumbrar tan precioso destino? Parece demasiado precioso para ser verdad, que tan pobres, debiles y vanos como somos, hayamos sido creados con tal fin; no obstante, es una realidad bendita.
Aun se nos ha mandado posesionarnos de ella. Se nos
exhorta a renunciar a nuestra propia vida, para que la
Suya pueda ser vivida en nosotros. Se nos pide que no
tengamos mas intereses que los suyos, posesionarnos de
sus riquezas, entrar en su gozo, participar de sus sufrimientos, manifestar su semejanza, tener su misma mente; pensar, sentir, actuar y andar como El lo hizo.
lConsentiremos a esto? El Senor no nos forza, porque nos quiere como sus compafi.eros y amigos y una
union forzada haria esto incompatible. Debe ser un
acto voluntario de nuestra parte. La esposa debe decirle
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un "I si!" voluntario al esposo, o el placer de esta
union dejara mucho que desear. lNo podemos decirle
un "SI" voluntario a nuestro Senor?
Es una transaccion muy simple, pero muy real. No
hay masque tres pasos: primero, debemos estar convencidos de que las Escrituras lo ensenan; luego, debemos
rendirnos al Senor para que El se posesione de nosotros;
por ultimo, debemos creer que Else posesiona de nuestro
ser y que mora en nosotros. Debemos comenzar por
reconocernos muertos, y que Cristo es nuestra unica vida.
Debemos mantener esta actitud determinadamente. Nos
ayudara mucho el decir: "Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mi,"
una y otra vez, dia y noche hasta que venga a ser la
respiraci6n de nuestras almas. Por la fe, debemos desechar continuamente nuestras propias vidas y poner en
su lugar la vida de Cristo, y debemos hacerlo no solo
por la fe, sino practicamente. Por la fe, debemos ponernos diariamente a muerte en todos los detalles de nuestra
vida diaria y debemos dejar que Cristo viva y obre en
nosotros. Quiero decir, que hare mos las cosas de Dios.
Tan seguro como lo hacemos, llegaremos a comprender algo de lo que significa ser "UNO" con Cristo, como
lo son El y el Padre. El dejo todo para unirse con nosotros; lno dejaremos tambien nosotros todo para unirnos
con El, con la divina union por la cual oro nuestro Senor, cuando dijo: "Mas no ruego solamente por estos,
sino tambien por los que han de creer en mi por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa como tu,
oh, Padre, en mi y yo en ti que tambien ellos sean en
nosotros una cosa?" (Juan 17:20-21).
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Caplfufo 19
LasCarrozas
deDios
Se ha dicho con acierto que "las zozobras terrenales
son una disciplina celestial," pero estas son alga mejor que disciplinas pues son las carrozas que Dias envia para transportar el alma a las elevadas regiones
del triunfo.
A simple vista no parece que sean carrozas. Mas
parecen enemigos, sufrimientos, pruebas, derrotas, mal
entendidos, desanimo, desafecto. Se presentan coma carros conductores de miserias y desgracias, los cuales
solo aguardan lanzarse sabre nosotros y aplastarnos.
Pero si pudieramos verles como realmente son, los reconoceriamos como carrozas de triunfo en las cuales
podemos dirigirnos a las grandes elevaciones de victoria que tanto hemos anhelado y por las cuales tanto
hemos orado. El "carro de miserias," es la {mica cosa
visible; la carroza de Dios es la invisible. El rey de
Siria fue contra el hombre de Dios con caballos y carros que todos podian ver, pero Dios tenfa los suyos
que solo podian ser vistos con los ojos de la fe. El
sirviente del profeta solo podia ver lo exterior y clam6
como muchos hacen: "jAy, maestro! l,que haremos?"
Pero el profeta entr6 en su casa con calma, sin temor,
porque sus ojos estaban abiertos a lo invisible y todo
lo que el or6 por SU siervo fue: "Senor, te ruego que
a bras sus ojos para que pueda ver."
Justamente esto es lo que debemos orar por nosotros
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mismos y por los demas: "Seiior, abre nuestros ojos
para que podamos ver," porque el mundo que nos rodea, tambien como rodeaba al profeta, esta Ueno de cahallos y carrozas de Dios, aguardando para llevarnos
a gloriosas victorias. Y as.i cuando nuestros ojos esten
abiertos, veremos en todos los eventos de nuestra vida,
grandes o pequeiios, placenteros o tristes, una "CARROZA" para nuestras almas.
Cada cosa que venga sera una carroza desde el
momenta que la tratemos como tal; pero por otro lado,
aun las pruebas mas pequeiias pueden transformarsenos
en "carros de miserias" para lanzarnos a la miseria y desesperaci6n, si as.i los consideramos. Esta en cada uno
de nosotros escoger lo que tales cosas seran en nuestra
vida. Todo depende, no de los eventos, sino de la manera en que nosotros los tomamos. Si nos ponemos debajo de ellos y permitimos que corran sobre nosotros
y nos aplasten, vendran a ser como carros de miserias,
pero si montamos sobre ellos, como si fueran carros de
victoria y nos hacemos conducir triunfalmente y siempre
adelante, llegaran a ser las carrozas de Dios.
Cuando subimos a las carrozas de Dios, espiritualmente por supuesto, nos sucede lo que pas6 con Elias.
Tendremos un traslado; no hacia los cielos como el profeta, pero el cielo estara en nuestro ser. Y despues de
todo, este traslado es mas grande que el suyo. Seremos
transportados de este plane bajo de vida terrenal donde todo nos hiere y donde no hay felicidad, a "lugares
celestiales en Cristo Jesus," desde donde podemos dirigirnos de triunfo en triunfo.
Los lugares celestiales son interiores y no exteriores, ,
y el sendero que hasta alH nos lleva, es tambien interior.
Sin embargo la carroza que conduce nuestra alma por
tal camino es generalmente alguna perdida visible, prueba o aflicci6n; algun castigo que al presente no pa-
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rece ser causa de gozo, pero que nos entristece, mas
al fin "obra frutos de justicia en aquellos que por el
son ejercitados."
Nos habla el Cantar de los Cantares, de carrozas
tapizadas de amor (Cantares 3:10). No siempre podemos
ver las lineas del amor en nuestra carroza especial. A
menudo parecen desagradables. Puede ser algo repelente o puede ser el resultado de la malicia humana,
crueldad o negligencia, pero cada carroza enviada por
Dios, debe ser necesariamente "enlozada de amor," ya
que Dios es amor, y el amor de Dios es lo mas dulce, grato y tierno, sobre el cual, de veras, pueden reposar
nuestras almas. Entonces, es su amor lo que envia la
carroza.
Ya que es asi, mira por arriba de tus castigos, no
importa cuan aflictivos parezcan al presente, como si
fueran las carrozas de Dios para llevar nuestras almas a
"elevados lugares de ascenso espiritual, y hallaras que
despues de todo, estan enlozadas de amor."
La Biblia nos relata que cuando Dios sali6 para la
salvaci6n de su pueblo, El subi6 sobre caballos y sobre
carros de salvaci6n (Habacuc 3:8), y hace lo mismo
en la actualidad. Cada cosa que nos acontece es "un
carro de salvaci6n" cuando Dios lo dirige. Las Sagradas
Escrituras nos dicen que "pone las nubes por su carroza
y anda sobre las alas del viento" (Salmos 104:3). Por lo
tanto las nubes y las tormentas que obscurezcan nuestro
cielo y parece que nos ocultan al Sol de Justicia, solo
son carrozas de Dios, sobre las cuales podemos subir
con El y "andaremos pr6speramente" sobre todas las
tinieblas. Amado lector, l,has permitido que las nubes
de tu vida se transformen en tus carrozas de triunfo?
lEstas "andando pr6speramente" con el Senor por encima de ellas?
Conoci a una senora que tenia una sirvienta muy
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despaciosa. Era una joven excelente en otros respectos
y tambien de bastantes merecimientos en una casa;
pero su lentitud era siempre una fuente de irritaci6n
para la senora, quien era muy rapida por naturaleza
le causaba fastidio el ver una persona despaciosa. La
pobre senora si veinte veces al dia se irritaba, otras
veinte se arrepentia y resolvia vencerlo, pero en vano.
Su vida se habia transformado en un triste conflicto. Un
dia se le ocurri6 que ya hacia bastante tiempo que
estaba orando al Senor para que le concediera paciencia y que quiza la despaciosa muchacha era la carroza de Dios para enviarsela; al tomar asi la dificultad,
se transform6 en una mujer tan paciente, que parecia
que nada podia molestarla.
En u}la numerosa convenci6n conoci a otra senora
que por causa de la numerosa concurrencia tenia que
dormir en una habitaci6n donde habia otras dos senoras. Ella queria dormir, pero las otras querian conversar;
la primera noche estaba tan molesta que se puso enojadisima, hasta que las otras dejaron su conversaci6n y
pudo dormirse. Al siguiente dia, oy6 algo de las carrozas
de Dios, y por la noche, cuando volvieron al dormitorio,
acept6 la conversaci6n de sus amigas, como enviada p01
el Senor para darle dulzura y paciencia, y asi qued6se
tranquila. Algunas veces siendo tan tarde y ya era hora
que todos estuvieran durmiendo, ella decia muy quedo:
"Amigas, jestoy andando en una carroza de triunfo!" El
efecto era instantaneo y perfecta quietud reinaba en
ella. Su carroza la habia ascendido al triunfo no s6lo
interior, sino tambien exterior.
Si nosotros anduvieramos en los "carros de Dios,"
en lugar de los nuestros, hallariamos muches cases
como este.
Nuestra constante tentaci6n es "confiar en los carros
de Egipto," o en otras palabras, en recurses terrenales.
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Podemos verlos, son tangibles, reales y parecen solidos; mientras que los carros de Dios son invisibles, intangibles y por eso nos parece dificil que esten cerca
de nosotros.
Estamos tratando de alcanzar altos lugares espirituales con la multitud de nuestras carrozas. Dependemos
primero de una cosa, luego de otra para avanzar en
nuestra condicion espiritual y ganar victorias. Siempre
queremos "descender a Egipto en busca de ayuda;" y
a menudo Dios se ve obligado a destruir nuestras propias carrozas terrenales antes que pueda traernos al
punto de andar en las suyas.
A veces descansamos demasiado en una amiga muy
querida para ayudarnos en nuestra vida espiritual y el
Senor se ve obligado a separarnos de tal persona. Nos
parece que toda nuestra prosperidad espiritual depende
del ministerio de un predicador favorito y el es misteriosamente cambiado. Miramos a nuestra reunion de oracion o a nuestra clase biblica, como la. fuente de nuestra fuerza espiritual, y entonces se nos impide asistir a
ellas. Y "la carroza de Dios" la cual solo puede dirigirnos a los lugares que desea:bamos, por otras instrumentalidades la hallamos en los mismos impedimentos o
destituciones que hemos llorado. Dios debe quemar con
el fuego de su amor cada una de nuestras carrozas para
que podamos solamente andar en las suyas.
Tenemos que llegar al punto donde todos los refugios nos fracasen, antes que podamos decir: "EL SOLO."
Nosotros decimos: "El y algun otro o alguna otra cosa."
"El y mi experiencia," o "El y mis relaciones con la
iglesia," o "El y mi obra cristiana;" y todo lo que viene
despues de ese "y," debe ser quitado de nosotros, o
debe ser probada su inutilidad antes que llegue a ser
"EL SOLO." Mientras tanto que las carrozas visibles estan disponibles, el alma no montara: en las invisibles.
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Seamos entonces agradecidos por cada prueba que
ayuda a destruir nuestras carrozas terrenales y que nos
impele a refugiarnos en la que Dies tiene lista y aguardandonos en cada evento y circunstancia de nuestra
vida. Se nos dice: Dies esta "montado sobre los cielos
para tu ayuda" (Deuteronomio 33:26), y si nosotros queremos montar con El, debemos poner fin a las cosas terrenas. Cuando subimos en las carrozas de Dies, nuestra vida victoriosa esta establecida, porque ningun obstaculo puede impedirla en su curse triunfante. Si algo
perdemos con esto, solo sera ganado. Pablo asi lo entendfa y se gloriaba en perderlo todo por una recompensa tan grande. "Pero las cosas que para mi eran ganancias, helas reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aun reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesus, mi Senor, por amor
del cual lo he perdido todo y tengolo por estiercol por
ganar a Cristo, y ser hallado en El" (Filipenses 3:7-9).
Aunque "la espina en la carne" era un mensajero
de Satanas para abofetearlo, vino a ser "una carroza
de Dios" para elevar su alma al triunfo que no podia
ser alcanzado en otra man era. l Que es "gozarnos" en
las tribulaciones sino permitir que se tornen en carrozas
triunfales?
Jose tuvo una revelaci6n de su triunfo future y de su
posici6n, pero la carroza que a esto lo condujo, para la
vista humana no podia ser mas aparente de fracaso y
miseria. La prisi6n y esclavitud, son "carros extraii.os"
para llevar una persona al reino, pero por ningun otro
camino, Jose hubiera podido llegar a una exaltaci6n
tal. Por lo general, nuestra exaltaci6n al trono espiritual nos llega por caminos similares.
El punto importante entonces es tener nuestros ojos
abiertos para ver en cada cosa que nos venga "una carroza de Dios," y aprender c6mo andar en ella. Debe-
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mos reconocer que lo que nos acontezca, lo es, y asi debemos aceptarlo. Quiza El no ordene ni origine el acontecimiento, pero silo ponemos en sus manos, sera una "carroza" para nosotros. El hace que todas las cosas, aun
las malas, "obren juntamente para bien de aquellos que
le aman" (Romanos 8:28). Todo lo necesario entonces,
es recomendarselo al Senor.
Cuando venga la prueba, entonces, p6nla inmediatamente en las manos del Senor y descansa en su voluntad como el nino en los brazos maternales. El hebe
llevado en "la carroza" de los brazos de la madre, anda
triunfantemente aun por los lugares mas dificiles, sin
saber cuanto lo son. iY cuanto mas nosotros si somos
llevados en la carroza,_ "los brazos de Dios !"
jEntra en tu carroza, entonces! Toma como tal, cada
cosa que entristece la vida. No importa cual sea la forma,
si son hombres o diablos, pero si tu lo quieres, sera la
carroza de Dios para ti, para transportarte a lugares
celestiales de triunfo. Desecha todas las causas secundarias y halla al Senor en ellas. Dile: "Senor, abre mis
ojos para que sea, no solo los enemigos visibles, sino
las carrozas invisibles de liberaci6n."
No dudes de que el enemigo tratara nuevamente de
tornar tu carroza, en un "carro de miseria," sugiriendote que Dios no esta en tu prueba y que, por lo tanto
no puedes esperar ayuda de El. Pero debes desechar
completamente tales sugestiones, por las aserciones de
fe: "Dios es mi refugio y fortaleza y mi pronto auxilio
en las tribulaciones."
No comiences por ponerte a medias en este asunto;
descansa completamente en tu carroza, no con un pie
adentro y otro fuera de ella. No debes tener "si" ....
o
"peros" ....
o "suponiendo" ....
o "dudando" ... .
Debes aceptar completamente la voluntad de Dios y
esconderte en los brazos de su amor que siempre, en
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cada memento y circunstancia, estan abiertos para recibirte. Di: "Sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad," una y otra vez. Desecha cualquier sentimiento que
no sea de sumisi6n a su voluntad y de confianza en
su amor. No puede haber luchas en las cuales no tenga
algun lugar la voluntad de Dios; pero el alma s6lo tiene
que montar en su voluntad como en una carroza y se
hallara "montando en lugares celestiales" con Dios en
una manera que nunca antes habian imaginado. El
alma que "anda con Dios en las alturas," ve cosas que
el alma apegada a lo terreno nunca puede vislumbrar.
La pobre victim a del "carro de miseria," s6lo puede ver
la tierra y las piedras, pero el que anda en la carroza
tiene magnilicas vistas de triunfo.
Interrogara alguno de vosotros: l,d6nde podemos hallar nuestras carrozas? Dice el salmista: "Los carros
de Dios son veinte mil y aun miles sus angeles." No hay
falta de carrozas en ninguna vida. Una amada cristiana
me dijo una vez, al final de una reunion en la cual yo
hab:ia hablado de estas carrozas: "Yo soy una pobre
mujer y he lamentado que en toda mi vida he estado
deseando viajar en carruajes como mis vecinos ricos.
Pero mientras usted ha estado hablando, he repasado
mi vida y he visto que esta tan llena de carrozas que no
necesito volver a andar a pie."
No tango ni una sombra de duda, lectores, que si
nuestros ojos se abrieran, hoy dia, veriamos en nuestros
hogares, lugares de negocio, las calles llenas de "carrozas de Dios." No hay necesidad de que ninguno de nosotros andemos a pie por falta de ellas. La cruz de tu hogar, que ha hecho que tu vida sea una carga, siendo
s6lo · para ti "un carro de miseria" arrojando tu alma
por tierra, puede ser en adelante una gloriosa carroza
para transportarte a elevados lugares celestiales de
paciencia y suhimiento. Ese malentendido, mortificaci6n,
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falta de bondad, esa aflicci6n, esa perdida, esa derrota,
son carrozas aguardandote para transportarte a la victoria que tanto has anhelado.
Monta en ella entonces con coraz6n agradecido y
quita la vista de todas "las causas secundarias," en la
inmensidad de su amor el cual "te llevara en sus brazes" salvo y en triunfo sobre todas las cosas.
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LaVidadeDescanso
Como
Sohre
Alas
Esta vida escondida con Cristo en Dios tiene muchos
aspectos y puede ser considerada bajo diferentes fases.
Una de estas ha sido de gran ayuda e inspiraci6n para
mi y creo que puede serlo para otras almas hambrientas
y anhelosas. A esto yo lo he llamado "la vida como
sobre alas."
_.Nuestro Senor no s6lo nos dice que consideremos
"las flores del campo," pero tambien "las aves del
cielo," y yo he hallado que estas criaturas aladas nos
ensefian magnilicas lecciones. En uno de los Salmos,
David, despues de enumerar las amarguras y tristezas
de su vida terrenal, clama: "Y dije: jQuien me diese
alas como de ·paloma ! Volaria yo y descansaria. Ciertamente huiria lejos, moraria en el desierto. Apresurariame a escapar del viento tempestuoso, de la tempestad" (Salmos 55:6-8).
Este clamor por "alas," es tan antiguo como la humanidad. Nuestras almas fueron hechas "para elevarse" y nunca podr6:n satisfacerse con ninguna otra clase
de locomoci6n. Como el 6:guila nacida en cautiverio
siente en si el instinto de volar y se desespera en la
prisi6n sin saber lo que desea, asi nuestras almas anhelan romper la prisi6n y gozar de libertad.
Nunca podremos descansar

en la tierra y por eso de-
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seamos desatarnos y "escapar" de todo lo que nos ata
y mantiene en las prisiones terrenales.
Generalmente este desasosiego y descontento se desarrollan cuando procuramos escapar en este mundo de
nuestras circunstancias y miserias. Al principio, no reconocemos que debemos "huir con alas," pero como
los Israelitas, tratamos de hacerlo a "caballo" (Vease
Isaias 30: 16).
Nuestros "caballos/'
son las cosas en las cuales
dependemos para hallar cambio de circunstancias o alguna ayuda humana. Y montamos en ellos y corremos
de este a oeste y de norte a sur y por todas partes para
lograr deshacernos de nuestra prueba, pensando, en
nuestra ignorancia, que todo lo que necesitamos para
libertarnos es un cambio de circunstancias. Pero todos
los esfuerzos para escaparnos de estas, son infructuosos como la mayor parte de nosotros lo hemes probado
centenares de veces; porque el alma no ha sido hecha
para "andar a caballo," sino para remontar el vuelo
sabre las alas.
Mas aun generalmente, como sucedi6 con los israelitas, tales caballos nos sacan de una dificultad para
lanzarnos a otra. Asi dice el profeta: "Como el que
huye de delante del le6n y se topa con el oso; o si entrare en la casa y arrimare su mono a la pared y le
muerda la culebra" (Amos 5:19).
jCu6:ntas veces hemes huido del "le6n" que hallamos en el camino, solo para enfrentarnos con "el oso,"
o nos hemes escondido en algun lugar donde nos creiamos en salvo, solo para ser mordidos por una "serpiente!" No. Es inutil que el alma espere escape de sus
pruebas en refugios terrenales, porque es imposible hallar alli la libertad.

lAcaso no hay un sendero de escape cuando nos
hallamos en dificultades o tristezas? lDebemos afanar-
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nos abrumadamente y no hallar revelaci6n? Me regocijo en poder responder que hay un glorioso camino de
escape para cada uno de nosotros, si queremos elevarnos como sobre alas y nos dirigimos con todas nuestras
cuitas a Dios. No es un sendero que corre de este a oeste
ni de norte a sur, pero es un camino de ascenso. "Los
que esperan en Jehov6:, tendr6:n nuevas fuerzas; levantar6:n las alas como 6:guila; correr6:n y no se cansar6:n;
caminar6:n y no se fatigar6:n" (Isaias 40:31).
Las aves pueden escapar de los peligros, si pueden
volar lo suficiente alto; y el alma que usa sus "alas"
puede siempre hallar con seguridad "el camino de escape" de todo lo que pueda herirla o turbarla.
Pues entonces, ld6nde est6:n esas alas de las cuales
tanto hablamos? El secrete est6: contenido en estas palabras: "Los que esperan en Jehov6:." El alma' que
espera en el Se:iior, es la que est6: completamente rendida y que confia en El perfectamente. Por esta raz6n
nombraremos a nuestras "alas," "las alas de rendimiento y confianza." Quiero decir con esto, que si solamente
nos rendimos completamente al Se:iior y depositamos
en El nuestra confianza, hallaremos nuestras almas "elev6:ndose como con alas de 6:guila" a "lugares celestiales en Cristo," donde las 16:grimas y contratiempos terrenales, no tienen poder para molestarnos ni turbar
nuestra paz.
Las alas del alma, la elevan a un piano de vida espiritual, "a la vida escondida con Cristo en Dios," la
cual es completamente independiente de circunstancias,
pues alli no hay prisiones ni cadenas que nos cautiven.
El alma sobre las alas cuida "las cosas de arriba" y
no "las de la tierra;" y su vida y experiencia son llevadas en las alturas, a "lugares celestiales en Cristo Jesus."
Todas las cosas aparecen segun el punto de vista con
que las miramos. Mientras la oruga se arrastra sobre el
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cesped, debe tener una vista muy distinta del mundo
que la rodea, de cuando llega a tener sus alas desarrolladas y se eleva de sobre el cesped en que se movfa.
Similarmente, el alma, mientras se arrastra como la oruga, tiene una vision muy distinta de la que puede tener
volando. Mientras la cima de la montafi.a puede estar
iluminada, densas nieblas pueden cubrir el valle; y el
ave, cuyas alas son suficientemente poderosas para llevarla a las grandes alturas, puede elevcrrse a las gozosas regiones de la luz.
Estaba pasando yo un invierno en Landres, y durante
tres meses no vimos los rayos del sol, por las densas nubes y el humo que se extendian sobre la cuidad como un
pafi.o mortuorio. Pero mas de una vez yo note que, tras
las nubes, el sol estaba brillando, y una o dos veces,
por alguna separaci6n que quedaba entre ellas, pude
percibir el claro azul del firmamento. Nada hubiera podido quitar las tinieblas de Londres, pero si todos hubieramos podido elevarnos sobre ellas, hubieramos gozado
de la luz del sol.
Esto es justamente lo que hace el alma que se eleva
sabre las alas. Por la fe, vence al mundo. "Veneer,"
quiere decir andar sobre alguna dificultad y no ser pisados por ella; y el que anda con las alas se eleva sobre el
mundo y todo lo que le concierne. Estas pierden entonces
todo su poder de aprisionar al espiritu que puede "cruzarles" con las alas del "rendimiento y la fe." Tai persona es entonces, en realidad, "mas que vencedora."
Por la ley del vuelo, los pajaros vencen la ley de gravitaci6n y por la ley del Espiritu, el alma vence la ley de
la esclavitud del pecado y de la muerte. "La ley del Espiritu de vida en Cristo Jesus," debe necesariamente
ser mas elevada y dominadora que la ley del pecado
y de la muerte, y, por lo tanto, el que se eleva a las regiones de vida en Cristo Jesus no puede fracasar.
Interrogaran algunos c6mo es que hay tantos cristia-
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nos que no triunfan. La raz6n esta en ellos: "no se elevan
sabre las alas del alma" hacia las elevadas esferas de
la vida. Viven en el mismo nivel que las circunstancias
y en lugar de andar elevandose sobre ellas, tratan de
resistirlas en su propio piano. En este, el alma es impotente; carece de medias para veneer y, en lugar de salir
vencedores, las pruebas y las tristezas de esta vida terrenal los derrotan.
Como he dicho anteriormente, sabemos que todas las
cosas son segun "nuestro punto de vista." Las pruebas
asumen un aspecto diferente, miradas desde arriba a
serlo desde su propio nivel. Lo que parece un muro
infranqueable viene a ser una mera Hnea para el qua lo
mira desde la cima de una montafia; y las pruebas qua
asumen una inmensa proporci6n, miradas desde un piano terrenal, son coma pequefios puntos en la sombra,
cuando el alma se ha levantado sabre las alas hacia las
lugares celestiales.
En una ocasi6n una amiga me ilustr6 la diferencia
entre tres de sus compafieras, en la manera siguiente.
Me dijo que si las tres tuvieran que cruzar una montafia espiritual, la primera construiria un tune! con una
labor dura y penosa; la segunda andaria dando vueltas
y vueltas en derredor, sin saber hacia d6nde dirigirse;
pero la tercera volaria elevandose sabre la montafia.
Crea que debemos conocer los diferentes medias de locomoci6n; y confio que si algunos de nosotros, en el pasado hemes estado procurando construir tuneles en las
montafias que hemes hallado en nuestro sendero, o hemos andado en derredor de estas, resolveremos "remontar nuestras alas" a la clara atm6sfera de la presencia
de Dios, donde la dificultad mas grande sera facilmente vencida.
Y digo "remontar nuestras alas y volar," porque
ni aun las alas mas grandes, levantaran al pajaro a
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una pulgada del suelo, si el mismo no las emplea. Debemos utilizar "nuestras alas," o ellas no nos serviran de
nada.
No es que debamos clamar: "Oh, si yo tuviera alas, entonces volaria," porque ya las tenemos; de manera que
lo que necesitamos no es "mas alas," sino usar las que
tenemos ....
Todos tenemos el poder para rendirnos y
confiar, y la gran necesidad es ejercer este poder. Con
esas dos alas podemos "volar" hacia Dios en cualquier memento; para llegarnos hasta El debemos usarlas
con actividad. No s6lo debemos anhelar usarlas, sino
que debemos hacerlo definida y activamente. Esto no se
hara por un rendimiento o confiar pasivo. No podremos remontarnos muy alto, si nos es tan s6lo una teorfa,
o un memento religioso especial. Debemos hacerlo definida y practicamente y en cada detalle de nuestra vida diaria. Debemos salir al encuentro de nuestras aflicciones, contrariedades, persecuciones, enemigos o amigos provocadores, nuestras luchas y tentaciones de toda clase, con una actitud de rendimiento y fe experimentales. Entonces es el tiempo de levantar nuestras
alas y volar hacia "los lugares celestiales en Cristo,"
donde tales cosas perderan su poder de daiiarnos.
Desde los elevados lugares, veremos las cosas mediante la vista de Cristo y toda la tierra sera glorificada
con la vision celestial.
jCuan distintas serian nuestras vidas, si en los dias
dificiles nos elevaramos con las alas de rendimiento
y fe! En lugar de agitarnos y amargarnos por tratar,
hablando metaf6ricamente, de derribar y pisotear a nuestros hermanos y hermanas ofendidas, escapariamos de
todas las contiendas si remontaramas nuestras alas y
nos elevaramos a las regiones celestiales, desde donde
nuestros ojos verian todas las cosas cubiertas con un
manto de piedad y amor cristiano.
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Nuestras almas fueron hechas para vivir en esta elevada atm6sfera espiritual, y nos sentimos sofocados,
cuando permanecemos en un nivel mas bajo. Nuestros
ojos fueron hechos para mirar desde las alturas celestiales, y nuestra vision se ofusca cuando no miramos
desde alli. Por lo tanto es una bendic:~n que nuestro
Padre celestial haya arreglado de tal modo disciplinas
en nuestras vidas para que aprendamos a elevarnos.
En el libro de Deuteronomio, capftulo 32:11 y 12, tenemos expuesta una ilustraci6n de esta misma enseiianza: "Como el aguila despierta su nidada, revolotea
sabre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva
sabre sus plumas; Jehova solo le gui6, que no hubo con
el dios ajeno."
El aguila madre enseiia a sus pequefi.os a volar,
hacienda su nido tan inc6modo, que ellos se ven obligados a abandonarlo y recorrer el mundo desconocido
para ellos. Asi hace nuestro Dies con nosotros. El perturba nuestros c6modos nidos y nos empuja fuera de
estos, para forzarnos a emplear nuestras alas y librarnos de un fracaso fatal. Ved todas vuestras pruebas en
esta luz y vereis que podreis comenzar a tener un vislumbre de su significado. Asi seran desarrolladas vuestras alas.
Conoci una senora cuya vida era victima de un esposo cruel y bebedor. No tenia posibilidades de ayuda
humana, de manera que se veia impulsada a usar las
alas y elevarse hacia Dios. Durante tantos afi.os de larga
prueba, sus alas crecieron tap.to en vigor, que me dijo
que en las pruebas m6:s fuertes, le parecia como si su
alma fuera transportada por sobre un hermoso arco iris,
hallandose al otro lado en un lugar de paz y descanso.
Con tales miras, podemos aceptar agradecidos cualquier lucha que nos impulse a emplear nuestras alas,
porque s6lo asi pueden fortalecerse y luchar por los lu-
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gares mas elevados. Cuando no se usan las alas, gradualmente se van debilitando y perdiendo su poder de
volar; y si nada sucediera en nuestras vidas, que nos
obligara a hacerlo, quiza perderfamos por completo nuestra capacidad para elevarnos.
Quiza pregunteis: l,No habra obstaculos aun cuando las alas esten bien desarrolladas, los cuales el alma
tratara en vano de cruzar? Respondo que sf. Un pajaro
puede estar aprisionado en una jaula o con una pata
atada en la tierra, esclavizado en la "trampa de un cazador;" y los obstaculos de este reino espiritual, seran
quitados cuando Dios con su poder envie la libertad.
Una de las "trampas del cazador," qua cautiva a
muchos, es la duda. Estas siempre parecen tan plausibles, tan humildes, que los cristianos "caen en la trampa," sin sonar por un momento que es tal cosa, hasta
que lo descubren al hallarse aprisionados e imposibilitados para elevarse, porque el alma que duda no tiene
mas posibilidades de hacerlo que el pajaro que ha sido
aprisionado.
Esto tiene una raz6n evidente. Una de nuestras "alas,"
la que nombre "ala de confianza," esta completamente
imposibilitada aun por la mas leve duda; y tanto como
el ave necesita las dos alas para poder remontar el
vuelo, el alma las necesita para levantarse. Un gran nu.mere de personas hacen cualquier cosa, menos confiar.
Levantan el "ala del rendimiento y la emplean vigorosamente y se preguntan por que no podran elevarse, sin
imaginar siquiera que el ala de la fe esta aprisionada.
La raz6n por la cual los esfuerzos que muchos creyentes
hacen para elevarse, son a menudo irregulares e infructiferos es porque utilizan solamente una de sus alas.
Mirad a un pajaro con una ala rota, procurando volar, y tendreis una idea del trabajo que tiene que efec-
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tuar el ala sana. Debemos usar nuestras "dos alas," o
no procurar elevarnos en absoluto.
Bien puede ser que "la trampa del cazador" sea al•
gun pecado o algo oculto no consagrado. En este caso
quiza el "ala de la confianza" se mueve perfectamente,
pero la que esta aprisionada, es la del rendimiento.
Ambas deben ser empleadas o el vuelo es imposible.
Quiza el alma se sienta como si estuviera en una
prisi6n de la cual no pueda escapar y, consecuentemente, este privada del vuelo. Impedimentos terrenales
no pueden aprisionar el alma. No hay muros por elevados que sean, ni grillos tan potentes que puedan aprisionar un aguila, si hay un sendero libre hacia arriba;
y ningun poder terrenal puede retener el alma cautiva,
mientras el camino hacia Dios este abierto y libre. Nuestros enemigos podran edificar muros alrededor nuestro,
tan alto como les parezca, pero nada pueden hacer entre nosotros y Dios; y "si nos remontamos con nuestras
alas," podemos remontarnos a mayor altura que los
muros que han construido.
Entonces, si nos vemos aprisionados, podemos estar
bien seguros que no es por cosas terrenas que constituyen nuestra carcel, porque las alas del alma despreciaran las miserables barreras y muros para elevarse con
libertad. La unica cosa que puede cautivar al alma, es
algo que obstruya su vuelo hacia arriba. El profeta nos
dice: "que nuestras iniquidades han hecho separaci6n
entre nosotros y Dios y nuestros pecados han escondido
su faz de nosotros."
Por lo tanto, si estamos aprisionados, es porque algun
pecado consentido ha hecho una barrera entre nosotros
y Dios y no podremos elevarnos hasta que el pecado
sea quitado del camino.
Pero, a menudo, donde no hay pecado conocido, el
alma ester trabada a alguna cosa del mundo de manera
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que lucha en vano por elevarse. Un grupo de amigas
mias se embarcaron en Noruega para costear uno de
los fiords. Tomaron asiento y comenzaron a remar vigorosamente, pero el bote no daba senales de moverse.
Procuraron remar con mas fuerza, pero en vano, el bote
no se movia ni una pulgada. Una de ellas se di6 cuenta
que el barco estaba amarrado y exclam6: "jC6mo vamos a poder sacarlo fuera si estamos tratando de arrastrar tras nosotras al continente europeo!" jY cuan a menudo nuestras almas permanecen amarradas a las cosas del mundo! Debemos cortarnos de tales cosas. Asf
como el aguila no podrfa volar con las patas atadas a
un peso tremendo, el alma no puede tampoco elevarse
mientras un peso enorme de ansiedades y cuidados la
sujeten al mundo. Cuando nuestro Senor trataba de ensenar a sus disdpulos acerca de este peligro, les ilustr6 con la parabola de la "gran cena," a la cual muches habian sido invitados, pero muchos de ellos no
fueron, por causa de sus cuidados mundanes. Uno habfa comprado cinco yuntas de bueyes, el otro una hacienda, y el tercero habfa contrafdo matrimonio; y ellos
pensaban que tales cosas necesitaban su cuidado.
Esposas, tierras, haciendas, o cosas mucho mas pequenas, pueden ser las cuerdas que atan el alma y le
impiden volar. Entonces, cortemos todas las cuerdas,
y quitemos cualquier barrera, para que nuestras almas
no hallen obstaculos para elevarse cual aguilas a los
lugares celestiales en Cristo Jesus.
Se nos manda tener nuestros corazones llenos con
himnos de regocijo y melodfas al Senor; pero esto es
imposible mientras no nos elevemos, porque las unicas
criaturas que pueden cantar, son las que vuelan. Cuando el profeta dijo que aunque el mundo quedara desolado, el se regocijarfa y cantarfa a Dios su salvaci6n,
su alma estaba seguramente remontada sobre las alas.
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Pablo sabia esto experimentalmente, cuando el se encontraba "como doloridos, mas siempre gozosos" (2 Corintios 6: 10). Sohre el plano terrenal, todo era tinieblas,
tanto para el profeta como para Pablo, pero sobre el
plano celestial, todo era luz refulgente.
l,Sabes algo de la vida como sobre alas, amado lector?
l,Te elevas continuamente sobre todas las luchas y cuidados de este mundo, hacia Dios y aquella vida superior, donde todo es paz y triunfo, o te afanas fatigadamente en medic de tus pruebas permitiendo que en
cad a ocasi6n te subyuguen?
Tenemos que estar prevenidos contra los errores. No
quiero que nadie piense que por "volar" quiero decir que
forzosamente hemos de tener raptos de gozo y de emoci6n. Pueden existir estos sin elevarnos en absoluto. Serio algo como las alas movidas por una racha de viento
fuerte, pero que tan pronto como este cesa, paran tambien su movimiento. El vuelo es un asunto de principio y
no de emociones. Puede ser que sea acompafiado por
emociones, pero no depende de estas. Solo depende de
un rendimiento absoluto y una entera confianza. Cualquier persona que honestamente quiera hacerlo, y persista con fidelidad, hallara que se eleva como aguila a
pesar de cualquier clase de emociones. Porque la promesa es fiel "que los que esperan en el Senor, levantaran las alas como aglilas." No dice, "quiza levantaran
sus alas," sino "levantaran," que es el resultado seguro. jDios permita que uno pueda llegar a experimentarlo!
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HANNAH WHITALL SMITH (Feb. 7, 1832-May 1, 1911)
is perhaps best known as the writer of the holiness classic
Christian’s Secret to a Happy Life, but her interests extended
much farther than religious revival. This Quaker from
Pennsylvania and her husband, Robert Pearsall Smith, were
very much influenced by William E. Boardman and became
leaders in the Holiness Movement in The United States and
the Higher Life Movement in Great Britain. Hannah quickly
outshone her husband in speaking and she carried on an
extensive correspondence with many people, but especially
women both within and outside of these movements.
Hannah befriended social activists like Frances Willard of the
Women’s Christian Temperance Union, and Susan B. Anthony
along with other supporters of women’s suffrage. She also
took an active interest in how the doctrine of sanctification
could spin off into religious fanaticism, and so she maintained
relationships with Anna Spafford of the Overcomers, who
founded the American Colony in Jerusalem and Lord and
Lady Mount Temple, who were known Spiritualists. Her
correspondence shows a wide area of interests and her very
rational approach to holiness is revealed in her religious
writings. First Fruits, along with the Archives and Special
Collections of Asbury Theological Seminary, is delighted to
republish the writings of Hannah Whitall Smith for a new
generation.

